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مقالُ (اختالف األئنُ رمحُ) وأثزها يف عالج التعصب املذهيب
دَ .سامزَ العنزٍ*
تاريخ قبول البحث0003/09/03 :م

تاريخ وصول البحث0003/06/31 :م

ملخص

سمطت هذه الدراسة الضوء عمى حقيقة وجود الرحمة في اختالفات العمماء في المسائؿ الفقهيػة مػف

خػالؿ د ارسػػة مقالػة الاخػػتالؼ احئمػػة رحمػةق ملياػػة أءػواؿ الفقهػػاء فػػي مفهومهػات وأدلػػتهـ التػي اسػػتادوا إليهػػا

لموصوؿ إلى الراجح مف أءوالهـت كما وليات أثر مفهوـ المقالة في عالج التعصب المذهلي الفقهي.

وءد خمصت الدراسة إلى ترجيح الرأي القائؿ لصحة مضموف هذه المقالة المستفادة مػف خلػر الاخػتالؼ

أمتي رحمةق الذي ضعفه العمماء ملاى إال أف معااه له وجػه صػحيح يعػرؼ لاسػتقراء وجػوه التػرع وتصػرفات
السػػمؼ وكالمهػػـت وفػػؽ ضػوالط أصػػؿ لهػػا العممػػاء فػػي عمػػـ االخػػتالؼت وأف االخػػتالؼ الػػذي تتاػػاوؿ الحػػديث

عاػػه هػػو اخػػتالؼ التاػػوع ال اخػػتالؼ التضػػاد ممػػا يسػػهـ فػػي عػػالج التعصػػب لػػيف أتلػػاع المػػذاهب الفقهيػػة

ويساعد عمى التعايش السممي.

الكممات المفتاحية :اختالؼت تعصبت خالؼ فقهيت رحمةت مذهلي.

The article: The difference of imams is a mercy and its impact
on treating sectarian fanaticism
Abstract
This study highlights the fact that there is mercy in the differences of scholars in
matters of jurisprudence through the study of the difference of scholars is mercy.
It explained the legalization of the study, in addition to that the sayings of scholars in
their concept and evidence that they relied on to reach the most correct of their words.
the study concluded that the validity of the view says that the difference of the imams
are mercy, although his weakness is true only on the meaning, it has a true face in the
behavior of scientists and their words according to the controls explained by scientists
in the science of difference.
key word: controversial jurisprudence, difference, mercy.
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املقدمُ.
إف الحمد هلل رب العالميفت والصالة والسالـ عمى سيداا محمد وعمى آله وصحله أجمعيفت ولعد:
فعاػػد الحػػديث عػػف التػراث الفقهػػي انسػػالميت فنااػػا اتحػػدث عػػف تػراث ااػػي لػػاعراء المتعػػددة التػػي ءامػػت عميهػػا العمػػوـ
واتسعت لها مدارؾ العقوؿت واحف اليوـ أيضا اعيش هذه التعددية التي اتسـ لها تراثاا الفقهيت وتوسػعاا فيهػا عمػى أاػواع عػدة
مػف التعدديػػة كالتعدديػػة الفكريػةت والتعدديػػة المذهليػػةت ألوااػا عػػدة مػػف التعػػدديات التػي تالػػف عػػف التاػوع فػػي االخػػتالؼت وليسػػت
المتػػكمة فػػي االخػػتالؼ مػػف حيػػث هػػوت فهػػو سػػاة كوايػػة مػػف سػػاف اهلل تعػػالى فػػي الكػػوفت داؿ عمػػى ءدرتػه عمػػى الخمػػؽت واامػػا
المتػػكمة فػػي اضػػطراب المعػػااي واخػػتالؿ المفػػاهيـت وال تػػؾ أف موضػػوع االخػػتالؼ الفقهػػي مػػف الموضػػوعات التػػي حظيػػت
لاهتمػػاـ العممػػاء والمفك ػريفت كمػػا ألفػػت فيػػه المؤلفػػات والمػػدواات الفقهيػػة وهػػو اخػػتالؼ طليعػػي اءتضػػته الظػػروؼ واححػػواؿ
والطلائعت وهو لانضافة لما سلؽ ضرورة دياية ولغويةت واحف هاا ال اسعى إلى إءرار ملدأ االختالؼ وال إلغائػه ولكاػا اجتهػد
فػػي تيصػػيمه تيصػػيال تػػرعيا تتجمػػى فيػػه الرحمػػة مػػف خػػالؿ تحديػػد المفػػاهيـ وم ارعػػاة أسػػلاب االخػػتالؼ وض ػوالطهت وذلػػؾ مػػف
خالؿ لحثاا لما اتتهر عمى احلساة مف علارات مفادهػا أف الاخػتالؼ العممػاء رحمػةقت ومػا تمقتػه هػذه العلػارات مػف ءلػوؿ مػف
جااب ورفض مف جااب آخر علر عف اازعاجه التديد مف ظاهرة تعدد احءواؿ الفقهية في المسيلة الواحدة.
إشكالًُ الدراسُ.

وتجيب هذه الدراسة عف السؤاؿ الرئيس وهو:



ما أثر االختالفات الفقهية في عالج التعصب المذهلي؟
ويتفرع عف هذا السؤاؿ:



ما حقيقة االختالفات الفقهية؟



ما أسلاب االختالؼ الفقهي؟



ما دور االختالؼ الفقهي في عالج التعصب المذهلي؟

أهداف الدراسُ.

تهدؼ هذه الدراسة إلى:

أولً :توضيح حقيقة االختالفات الفقهية.

ثانياً :لياف أهمية االختالفات الفقهية في حماية الوحدة انسالمية عمى اقيض ما يتصوره اللعض عف االختالؼ الفقهي.
ثالثاً :لياف احثر المترتب عمى فهـ مقالة الاختالؼ احئمة رحمةق في عالج التعصب المذهلي.
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أهنًُ الدراسُ.

وتلرز أهمية هذه الدراسة في:

أولً :إلراز أهمية ودور االختالؼ الفقهي في حماية الوحدة انسالمية.

ثانياً :التيكيد عمى مرواة اححكاـ الفقهية في التريعة انسالمية لما يتااسب ومصالح الااس عمى اختالؼ احزماة واحمكاة.
الدراسات السابقُ.

الحؽ أف هااؾ العديد مػف المؤلفػات الفقهيػة القديمػة ماهػا والحديثػة التػي تااولػت موضػوع االخػتالؼ الفقهػي وآدالػهت ولسػت

أءصد إلى ما تااولته تمؾ المؤلفات إال في لعض الموضوعات التي تخدـ هػذا اللحػث الػذي يخػتص لموضػوع اللحػث عػف حقيقػة
وجود الرحمة في الخالفات الفقهية وكواها مف أهـ العوامؿ التي تلرز ءضية الوحدة انسػالمية فهػي عامػؿ ءػوة ال ضػعؼت وذلػؾ

مف خالؿ اللحث في مقالة الاختالؼ احئمة رحمةق مف حيث آراء العمماء فيهػات وأثرهػا فػي عػالج التعصػب المػذهلي .وفيمػا يمػي
أعرض للعض هذه المؤلفات المعاصرة عمى سليؿ المثاؿ ال الحصر:
ٔق

الختالف الفقيي حقيقتو وأحكامهوت لمػدكتور عطيػة فيػاض عمػى موءػع  http://www.manaratweb.comتحػدث

فيه عف االختالؼ الفقهي وأاواعهت وعرض لخلر الاختالؼ أمتي رحمةق لنيجاز عاد ذكره لممصػالح المترتلػة عمػى االخػتالؼ
ملياا وجه السعة والرحمة فيه فقطت ولـ يتااوؿ الحديث عاه لالتفصيؿ الذي سيتااوله هػذا اللحػث مػف حيػث اقػده حػديثيا واقػؿ
أءواؿ أهؿ الحديث فيه فضال عف ذكر آراء العمماء في مفهومهت وتحميػؿ تمػؾ احءػواؿ وليػاف أدلتهػا وصػوال إلػى الػراجح ماهػات
ولياف أثره في عالج التعصب المذهلي .
ٕق

أدب الختالف في مسائل العمم والدين ،لمدكتور محمد عوامةت طٕت دار اللتائر انسالميةت ليػروتت  .ٜٜٔٚتحػدث

فيػػه عػػف تعريػػؼ االخػػتالؼ ومجاالتػػه وحكمػػه وأسػػلالهت كمػػا تحػػدث عػف أدب االخػػتالؼ مػػف حيػػث معاػػاه وأهميتػػه وتػػروطهت
وركز لحثه عمى ذكػر تػواهد كثيػرة مػف حيػاة الصػحالة وعممػاء المسػمميف لػيف فيهػا التػزامهـ لػيدب االخػتالؼت ثػـ ذكػر لعػض
التلهات التي تدور حوؿ عمـ االختالؼ والتي ماها الكوف االختالؼ رحمة وسعةق أوجز فيها الحديث عػف هػذه التػلهة والػرد
عميها مف التواهد وكالـ الخطالي مؤكدا عمى وجود االختالؼ في فروع التػريعة وأاػه رحمػة واسػعةت ثػـ خػتـ كتالػه لالحػديث
عف ءوارب الاجاة مف هذا الواءع المػؤلـ وذلػؾ مػف خػالؿ االلتػزاـ لمػاهئ عممائاػا فػي الػتعمـ والتعمػيـ والعمػؿت وهػو يختمػؼ عػف
هػػذا اللحػػث فػػي أف هػػذا اللحػػث يركػػز الحػػديث عمػػى جااػػب الرحمػػة والسػػعة فػػي اخػػتالؼ الفقهػػاء مػػف حيػػث ماتػػي تمػػؾ المقالػػة
ومدى صحتها وصحة مفهومها عاد العممػاءت وأثػر ذلػؾ المفهػوـ فػي عػالج التعصػب المػذهليت والكتػاب المػذكور لػـ يػيت إال
عمى جااب مف جوااب هذا اللحث وهو انتارة إلى ما عمى مفهوـ هذه المقالة مف تلهات والرد عميها لاختصار.
ٖق

نظرية التقعيد الفقيي وأثرىا في اختالف الفقياءت لمعالمة محمد الروكيت طٔت مطلعة الاجػاح الجديػدةت الػدار الليضػاءت

ٜٜٗٔـ .تاػػاوؿ فيػػه الحػػديث عػػف حقيقػػة التقعيػػد الفقهػػي وضػوالطه وعااصػره وطػػرؽ العمػػؿ فيػػهت كمػػا لػػيف احصػػوؿ التػػرعية
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لمتقعيػػد الفقهػػيت والعالءػػة التػػي تجمػػع لػػيف التقعيػػد الفقهػػي والخػػالؼ الفقهػػي وموءػػؼ التػػرع ماػػه وليػػاف أاواعػػه وانتػػارة إلػػى
أسلالهت ومف الواضح أف المؤلؼ ركز لحثه عمى مسيلة التقعيػد الفقهػيت ومػا تااولػه فػي مسػيلة الخػالؼ الفقهػي ممػا يخػدـ

لحثه مف ذكر حاواع الخالؼ الفقهي وأسلالهت ولهذا يختمؼ هذا الكتاب عف هذا اللحث الذي يركز عمى التيصيؿ الفقهي
لمسيلة الرحمة فػي الخػالؼ الفقهػي وهػؿ حقػا أف فػي االخػتالؼ رحمػةت ورلمػا اتػتركا فػي ليػاف الخػالؼ الفقهػي مػف حيػث
احاواع واحسلاب التي تااولها هذا اللحث لتكؿ مقتضب لما يخدمه مكتفيا لذلؾ.
مههجًُ البخح.

سػػيعتمد اللاحػػث عمػػى الم ػاهئ االسػػتقرائي واالسػػتالاطي والتحميمػػي المقػػارفت مػػف خػػالؿ تتلػػع مقالػػة الاخػػتالؼ احئمػػة

رحمةق مف مصادرهات ولياف أءواؿ المحػدثيف والعممػاء فيهػات وليػاف آراء الفقهػاء فػي مفهومهػا ومػدى صػحة مضػمواهات مػع
لياف أدلػتهـ التػي اسػتادوا إليهػا فػي أءػوالهـ المختمفػة ومااءتػتها مػا أمكػف وصػوال إلػى الػراجح ماهػات ومػف ثػـ ليػاف أثػر ذلػؾ
المفهوـ في عالج التعصب المذهلي.
خطُ البخح.

اتتممت خطة اللحث عمى مقدمة وثالثة ملاحث وخاتمة عمى الاحو اعتي:

المقدمة.

المبحث األول :تعريف الختالف الفقيي وأنواعو وأسبابو وحكمو.
المطمب األول :تعريؼ االختالؼ الفقهي.

المطمب الثاني :أاواع االختالؼ وأسلاله وحكمه.

المبحث الثاني :تعريف التعصب المذىبي وأسبابو وآثاره.
المطمب األول :تعريؼ التعصب المذهلي.

المطمب الثاني :أسلاب التعصب المذهلي.

المطمب الثالث :آثار التعصب المذهلي.

المبحث الثالث :مفيوم مقالة (اختالف األئمة رحمة) وأثرىا في عالج التعصب المذىبي.
المطمب األول :آراء العمماء في مقالة الاختالؼ احئمة رحمةق مف حيث الساد.

المطمب الثاني :آراء العمماء في مقالة الاختالؼ احئمة رحمةق مف حيث المعاى.

المطمب الثالث :أثر مقالة الاختالؼ العمماء رحمةق في عالج التعصب المذهلي.

الخاتمة والتوصيات.

 528ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللُ األردنًُ يف الدراسات اإلسالمًُ ،مج ( ،)11ع ( 1444 ،)3ه2022/م

4

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol18/iss3/6

mari: ????? (?????? ?????? ????) ?????? ?? ???? ?????? ??????? The article: The difference of imams is a mercy and its impact on treating sectarian fanati

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سامزَ العنزٍ

املبخح األول:

تعزيف االختالف الفقهٌ وأنىاعه وأسبابه وحكنه.
املطلب األول :تعزيف االختالف الفقهٌ.
الفرع األول :تعريف الختالف في المغة والصطالح:
-

تعريف الختالف في المغة :مصدر مف اختمؼت وتخػالؼ احمػراف واختمفػا :لػـ يتفقػات وكػؿ مػا لػـ يتسػاو فقػد تخػالؼ
الٔق

واختمؼ  .واالختالؼ ضد االتفػاؽت وهػو أعػـ مػف الضػدك حف كػؿ ضػديف مختمفػاف ولػيس كػؿ مختمفػيف ضػديفت كمػا أف
االختالؼ يحمؿ معاى الضديةت ومعاى المغايرة مع عدـ الضديةالٕق.

-

تعريف الختالف فهي الصهطالح :لالخػتالؼ فػي االصػطالح عػدة تعريفػات جميعهػا تػؤوؿ إلػى تعريفػه لالتلػايف والمغػايرةت

ومف هذه التعريفات :ءوؿ الجرجااي إف االختالؼ هو الماازعة تجري ليف المتعارضػيف لتحقيػؽ حػؽ أو نلطػاؿ لاطػؿقالٖق .وماهػا
تعريفه أيضا الأف يذهب كؿ واحد عمى خالؼ ما ذهب إليه اعخرقالٗق.
الفرع الثاني :الفرق بين الختالف والخالف:
إف المتتلع الستعماؿ الفقهاء لهذيف المفظيف يجدهـ ال يفرءوف لياهما فػي االصػطالح الفقهػيت ايػر أف لعػض الفقهػاء يػرى

أف لياهمػػا فرءػػا وذكػػر أف مػػف الفػػروؽ لياهمػػا أف الاالخػػتالؼ هػػو أف يكػػوف الطريػػؽ مختمفػػا والمقصػػود واحػػدات والخػػالؼ :هػػو أف
يكػػوف كالهم ػػا مختمف ػػات واالخػػتالؼ :م ػػا يس ػػتاد إلػػى دلي ػػؿت والخ ػػالؼ :م ػػا ال يسػػتاد إل ػػى دلي ػػؿت واالخػػتالؼ :م ػػف آث ػػار الرحم ػػةت
والخالؼ :مف آثار اللدعػةت ولػو حكػـ القاضػي لػالخالؼ ورفػع لغيػره يجػوز اسػخه لخػالؼ االخػتالؼت فػنف الخػالؼ هػو مػا وءػع
في محؿ ال يجوز فيه االجتهادت وهو ما كاف مخالفا لمكتاب والساة وانجماعقال٘ق.

وءػػد اسػػتعمؿ القػرآف الكػريـ كػػال المفظػػيفت إال أف الاػػاظر فيػػه يجػػده يفػػرؽ لياهمػػا لحسػػب حػػاؿ المختمفػػيفالٙقت فاسػػتعمؿ لفػػظ
ِ
ِ
هاءتَ ُي ُم
االخػػتالؼ لمداللػػة عمػػى التلػػايف فػػي الػرأي كمػػا فػػي ءولػػه تعػػالىَ  :و َمهها َ
اختَمَه َ
هف ِفيه ِهو إِِل الِه ِهذ َ
ين أُوتُههوهُ مه َهن َب َعههد َمهها َ ه َ
ِ ٍ
اختَمَفُوا ِف ِ
سهتَ ِق ٍيم
يو ِم َن ا َل َح ِّ
آم ُنوا لِ َما َ
هو َي َي ِهدي َم َهن َي َ
ق ِبِإذ َِن ِو َوالمِ ُ
ا َل َب ِّي َن ُ
ات َب َغ ًيا َب َي َن ُي َم فَ َي َدى المِ ُو الِِذ َ
هاء إِلَهر ص َهراط ُم َ
ا ُ
ين َ
ِ ِ
اختَمَ َفتُم ِف ِ
يهب[التػورى]ٔٓ :ت
يو ِم َن َ
ا َي ٍء فَ ُح َك ُم ُو إِلَر المِ ِو َذلِ ُك ُم المِ ُو َرِّبهي َعمَ َي ِهو تََوِك َم ُ
هت َ َوِالَ َيهو أُن ُ
[اللقرة ]ٕٖٔ :وءولػهَ  :و َما َ َ
َن أُ َخهالِفَ ُك َم إِلَهر َمها أَ َن َيها ُك َم
يهد أ َ
أما الخػالؼ فقػد اسػتعممه لمداللػة عمػى المعارضػة والماازعػة كمػا فػي ءولػه تعػالىَ  :و َمها أ ُِر ُ
ذِ
ِ ِ
ت وما تَوِف ِ
يد إِِل َِ
يف
َع َن ُو إِ َن أ ُِر ُ
يقي إِِل ِبالمِ ِو َعمَ َي ِو تََوِك َم ُ
ت َ َوِالَ َيهو أُن ُ
يهب[هػود]ٛٛ :ت وءولػهَ  :ف ْمَي ْحػ َذ ِر الػذ َ
استَطَ َع ُ َ َ َ
ص َال َح َما َ
اْل َ
صػػيلهـ ع ػ َذ ِ ِ
ِ
ِ
ي َخػػالِفُوف عػ ْػف أَمػ ِػرِه أ ْ ِ
ػيـ[الاػػور]ٖٙ :ت وءػػد لياػػت سػػالقا أف المتػػتهر لػػيف الفقهػػاء أف
ػيلهُ ْـ فتَْا ػةِ أ َْو ُي َ ُ ْ َ
َف تُصػ َ
ُ
َ َ ْ
اب أَلػ ِ
معااهمػػا واحػػدت كمػػا أاػػه متػػتهر ليػػاهـ أف هػػذا االخػػتالؼ أو الخػػالؼ مضػػاؼ إلػػى عمػػـ الفقػػهك حاػػه مػرتلط لػػه ال إلػػى كػػؿ
عموـ التريعةت وهـ يريدوف له أف تكوف اجتهاداتهـ وآراؤهـ وأءوالهـ في مسيلة ما متغيرة وهو ما سييتي ليااه إف تاء اهلل.
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الفرع الثالث :تعريف الفقو في المغة والصطالح:
-

تعريف الفقيي في المغة :هي اسلة إلى الفقهت وهو في المغة :الفهـ والعمـت يقاؿ :فقهت المسيلة :إذا فهـ وعمـالٚق.

-

تعريف الفقو في الصطالح :العمـ لاححكاـ الترعية العممية المكتسلة مف أدلتها التفصيميةالٛق.

املطلب الجانٌ :أنىاع االختالف وأسبابه وحكنه.
النوع األول :الختالف المقبول ،ومن صوره:
)5

الختالف الوا ب(.)9
ويقصد بو :مخالفة أهؿ الحؽ لممتركيف والكفار وأهؿ الضالؿ في علاداتهـ وأحوالهـ.

وحكمو :واجب ليس عمى المسمـ أف يتخمى عاهت لؿ إف المخالفة هاػا مقصػد تػرعيك حاهػا مػف لػوازـ التمسػؾ لػالحؽ.
اء
والػدليؿ عميػه :أف التػريعة ءػػد اهػت عػف التتػله لهػػـت فقػد ءػاؿ تعػػالى :ثُه ِم َ َعَمَنها َك َعمَههر َ
هَ أ َ
يع ٍة ِمه َهن َاأل ََم ِهر فَاتِِب َع َيهها َوَل تَتِِب َ
َىهَهو َ
ا ِهر َ
ون[الجاثية]ٔٛ :ت لانضافة إلى العديػد مػف التتػريعات التػي اصػت عمػى مخػالفتهـ فػي أحػوالهـ الظػاهرة كاهيػه  عػف
ين َل َي َعمَ ُم َ
الِِذ َ
الصػػالة وءػػت طمػػوع التػػمس ووءػػت ارولهػػاك معمػػال ذلػػؾ الاهػػي لػػيف الكفػػار كػػااوا يسػػجدوف لهػػا فػػي ذلػػؾ الوءػػتت لحػػديث الرسػػوؿ 

الصؿ الصلح ثـ اءصر عف الصالة حتى تطمع التمس حتى ترتفع فناها تطمػع لػيف ءراػي تػيطاف وحيائػذ يسػجد لهػا الكفػارق ثػـ ءػاؿ

الحتى تصمي العصر ثـ اءصر عف الصالة حتى تغرب التمس فناها تغرب ليف ءراي تيطاف وحيائذ يسجد لها الكفارقالٓٔق.
)2

الختالف السائغ.
وماه االختالؼ الذي يكوف في احمور التي ترعت متاوعة فيختمؼ الفقهاء في استحلاب أي واحد ماهػا وتقديمػه عمػى

ايرهالٔٔق .وءد مثؿ له الفقهاء لكثير مف احمثمة في العلػادات التػي جػاءت متاوعػةت كمػا فػي مسػيلة الجهػر لاللسػممة والمخافتػة
لهات فكالهما جائز وال يلطؿ الصالة احخذ ليحدهما دوف اعخر مػع أف لعػض الفقهػاء اسػتحب أحػدهما وكػره اعخػرت ومثػؿ ذلػؾ

ازاعهـ في تكليرات العيد الزوائد فقد وءع الازاع في المستحب ماهات ومثمه الازاع في أاواع التتهدات واالستفتاح ...الٕٔق.

ويسمى أيضا اختالؼ التاوعت واالختالؼ المعقوؿت ويقصد له :االختالؼ القائـ عمػى اظػر سػديد ماضػلط لضػوالط

االجتهاد في الاص أو في مقاصد التريعةت لـ يصادـ اصا ءطعيا وال إجماعا وال ءياسا جميات صادر عػف عػارؼ ليصػوؿ

االستدالؿ وتازيؿ اححكاـ وفقه الػدالالتالٖٔق .وأمػا أسػلاب هػذا الاػوع فقػد أجممهػا العالمػة الروكػي فػي اػوعيف همػا :أصػيؿ
ذاتػػي ماتػػؤه لغػػة الػػاص والمخطػػف والمصػػيب فيػػه ال يعممػػه إال اهللت وعػػارض موءػػوت ماتػػؤه المجتهػػد ويمكػػف رفعػػه وازالتػػه

لضلط أسلالهالٗٔق .وفيما يمي لياف مختصر حسلاب هذيف الاوعيف كما ذكرها العالمة الروكيال٘ٔق:

أسباب النهوع األول (الخهتالف الهذاتي) .ٔ :الػاص مػف حيػث روايتػه ودرايتػهت ٕ .االجتهػاد لجميػع صػورهت ٖ .التعػارض والتػرجيحت
ٗ .التقعيد احصوليت ٘ .التقعيد الفقهي.
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أسباب النوع الثاني (الختالف العارض) .ٔ :عدـ لمػوغ الػاص لممجتهػدت ٕ .االسػتالاط مػف اعيػة مػف ايػر العمػـ لسػلب ازولهػات

ٖ .االسػػتالاط مػػف الحػػديث مػػف ايػػر العمػػـ لسػػلب ازولػػهت ٗ .عػػدـ العمػػـ لػػالاص الااس ػ ت ٘ .عػػدـ الجمػػع لػػيف المتعارضػػيف مػػع

إمكااهت  .ٙورود أجولة لسؤاؿ وحكـ هػذا الاػوع :الجػواز والقلػوؿ مػا داـ فػي حػدود التػريعة وضػوالطهات ويقصػد لػه الوصػوؿ إلػى
الحؽ في المسائؿ االجتهادية التي يسوغ االجتهاد فيهات والمخالؼ فيها ال يكفر وال يفسػؽ مػا دامػت محكومػة لضػوالط االخػتالؼ
وآدالػػهت وهػػو مقيػػد لضػوالط يجػػب مراعاتهػػا حتػػى ال يخػػرج هػػذا الاػػوع عػػف حػػدوده فياقمػػب إلػػى االخػػتالؼ المػػذموـت وءػػد أتػػار الػػف

تيمية إلى هذه الضوالط التي يمكف إجمالها فيما يميالٔٙق :أوال :أف ال يؤدي هذا الاوع مف االخػتالؼ إلػى تفػرؽ احمػة لػيف يعطػى
المستحب أكلر مف حجمهت فيوضع موضع الواجلاتت لحيث يصعب عمى الػافس االمتاػاع عاهػا واعتقػاد أف عػدـ فعمهػا معصػية

أو خروج مف الديف .ثاايا :يترؾ المستحب إف كاف في تركه تحقيؽ مصمحة عامة لممسمميفت ليف يكوف فػي تركػه ائػتالؼ ءمػولهـ
وجمع كممتهـ واتحاد صفوفهـ.
ومثؿ هذا االختالؼ واءع ال محالة ويعذر فيه المخالؼك لكوف اصوص التريعة وءواعػدها محتممػة لػهت والحػؽ أف
هك
هاء َرَبه َ
وءػػوع هػػذا االخػػتالؼ ءػػدري أيضػػات لمعاػػى أف اهلل سػػلحااه ءػػد ءػػدر عمػػى لاػػي آدـ هػػذا االخػػتالؼك لقولػػهَ  :ولَه َهو َ
اه َ
لَ ع َل ال ِناس أُ ِم ًة و ِ
هن ا َل ِ ِن ِهة
ين * إِِل َم َن َر ِح َم َرَب َك َولِ َذلِ َك َخمَقَ ُي َم َوتَ ِم َت َكمِ َم ُة َرِّب َك َأل ََم ََل ِ
َن َ َيه ِن َم ِم َ
ون ُم َختَمِ ِف َ
اح َدةً َوَل َي َازلُ َ
َ
َ
ََ
َوالِنه ِ
هين[هػػود]ٜٔٔ -ٔٔٛ :ت وءػػد لػػيف الرسػػوؿ  أف هػػذا الاػػوع مػػف االخػػتالؼ واءػػع ال محالػػةك لػػدليؿ ورود العديػػد مػػف
هاس أَ َ َم ِعه َ
الاصػػوص التػػي تحػػث عمػػى االلتػزاـ لسػػاة الرسػػوؿ  وسػػاة الخمفػػاء ال ارتػػديف مػػف لعػػده كقولػػه  الفناػػه مػػف يعػػش مػػاكـ فسػػيرى
اختالفػا كثيػرات فعمػيكـ لسػػاتي وسػاة الخمفػاء المهػدييف ال ارتػػديف تمسػكوا لهػا وعضػوا عميهػػا لالاواجػذقالٔٚقت فهػذه الاصػوص وأمثالهػػا

جاءت للياف ساة اهلل وارادته الكواية لوءوع االختالؼت إال أف هذا ال يعاي أف اهلل راض لهت فهو سػلحااه لػـ يرضػهك لمػا فيػه مػف

تفرؽ عف سليمه لذا جاءت الاصػوص لمتحػذير ماػهك لياجػو مػف تػاء اهلل لػه السػالمةت ولػذلؾ يتضػح أف عمػى المكمػؼ أف يتحػرى
الصواب ويلذؿ جهده لموافقة الحؽت وال يتخذ مف إخلار الاصوص لوءوع الخالؼ ذريعة لقصده أو الرضا له.
وءد دؿ عمى وءوع االختالؼ السائغ أدلة كثيرت ماها:



ءوله  :الإذا حكـ الحػاكـ فاجتهػد ثػـ أصػاب فمػه أجػرافت واذا حكػـ فاجتهػد ثػـ أخطػي فمػه أجػرقالٔٛقت فالحػديث صػريح فػي
إمكاف خطي المجتهد وهذا يعاي إمكاف وءوع االختالؼ ليف المصيب والمخطفت وهػو يعاػي أيضػا أف اخػتالفهـ هػذا سػائغ
ترعا فحكمها وفهمها عمى أاها لعدة أسئمة.



كما يتهد له الكثير مف الحوادث في عهده  والتي تضػمات تركػه حصػحاله ليجتهػدوا فػي الوصػوؿ إلػى الحكػـ التػرعي
كحادثػػة لا ػػي ءريظ ػػة الت ػػي ال تخف ػػى عمػػى مس ػػمـ ح ػػيف ء ػػاؿ له ػػـ :الال يصػػميف أح ػػدكـ العص ػػر إال ف ػػي لا ػػي ءريظ ػػةقالٜٔقت
وكخالفهـ في أسرى لدرالٕٓق.



وكذا اختالؼ الصػحالة – رضػواف اهلل عمػيهـ -فػي كثيػر مػف المسػائؿ لعػد وفػاة الرسػوؿ ت كمػا فػي اخػتالفهـ فػي ءتػاؿ
مااعي الزكاةت وجمع القرآف....مف اير إاكار لعضهـ عمى لعض في ذلؾالٕٔق.
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ـ

النوع الثاني :الختالف المذموم(:)22
ويسػميه الػػلعض لػػاختالؼ التاػاءض والتضػػادت ويقصػػد لػه :االخػػتالؼ الػػذي ال يعتػد لػػه تػػرعات وال يكػوف فػػي محمػػه.

ويرجع سلب هذا االختالؼ المذموـ إلى عدة أسلاب ماها:

ٔ -اتلاع الهوى والتقميد احعمىت كما في ءوله تعػالىَ َ  :وِا َذا ِقي َل لَ ُي ُم اتِِب ُعوا َما أَ َنَز َل المِ ُو قَالُوا َب َل َنتِِبَُ َما أََلفَ َي َنها َعمَ َي ِهو
ون[اللقرة.]ٔٚٓ :
ون َ
آب ُ
ا َي ًئا َوَل َي َيتَ ُد َ
اؤ ُى َم َل َي َع ِقمُ َ
اء َنا أ ََولَ َو َك َ
ان َ
َ
آب َ
هار حس ًهدا ِم َهن ِع َنهدِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ير م َن أ َ
يمهان ُك َم ُكف ًا َ َ
ٕ -الحسد واللغضاء كما في ءوله تعػالىَ  :ود َكث ٌ
َىهل ا َلكتَهاب لَ َهو َي ُهردَوَن ُك َم م َهن َب َعهد إ َ
اعفُوا واصفَحوا حتِر يأَِتي المِ ُو ِبأَم ِرِه إِ ِن المِ َو عمَر ُك ِّل َ ٍ ِ
َ
ير[اللقرة.]ٜٔٓ :
أََنفُ ِس ِي َم ِم َن َب َعِد َما تََبي َ
َ
َ
ا َيء قَد ٌ
ِن لَ ُي ُم ا َل َحق فَ َ َ َ ُ َ َ َ

ٖ -الجهؿ لطرؽ االستالاط واالستدالؿت ووءوع االجتهاد ممف ليس أهال له ومف ال معرفة لػه ليصػوؿ االسػتالاط وفقػه التازيػؿ
وتحقيؽ المااط.

ٗ -التيويػػؿ اللعيػػد لماصػػوص تػػيويال ايػػر مقلػػوؿت متفػػؽ عمػػى ضػػعفهت ايػػر مسػػتاد الػػى دليػػؿ يؤيػػده ويتػػهد لقوتػػه ومخالفػػة
الدليؿ القطعي أو أصؿ مف أصوؿ التريعة التػي ال تقلػؿ االجتهػاد أصػال .سػئؿ التػافعي عػف االجتهػاد المحػرـ فقػاؿ:
الكؿ ما أءاـ اهلل له الحجة في كتاله أو عمى لساف اليه ماصوصا لياا لـ يحؿ االختالؼ فيه لمف عممهقالٖٕق.

فهػػذه احسػػلاب تػػؤدي إلػػى االخػػتالؼ المػػذموـ وهػػو محػػرـ ءطعػػا لمػػا ياػػتئ عاػػه فػػي كثيػػر مػػف اححيػػاف مػػف تكفيػػر أحػػد

الفريقيف لآلخرت أو اعتهـ للعضهـ لعضا لااللتداع وتقليح لعضهـ لعضات ومف ذلؾ أيضا مػا يقػع لػيف مقمػدي المػذاهب ممػف

يعتقدوف أف ءوؿ متلوعهـ هو الحؽ وأف مف يخالفه لاطؿ ءطعا مف إاكاره لما يفعمه متلع اير مذهله يصػؿ إلػى درجػة تكفيػره
أحيااػػات وماػػه أيضػػا مػػا يتػػهده عص ػراا مػػف تحػػزب لغػػيض أعمػػى يصػػـ احذاف عػػف سػػماع الحػػؽ ويلعػػد أصػػحاله عػػف س ػواء
السػليؿت حيػث تػػدعي كػؿ جماعػػة أاهػا هػػي جماعػة المسػػمميف وأاهػا عمػى الحػػؽ وأف مػا عػػداها عمػى اللاطػػؿت وال تػؾ أف هػػذا
االختالؼ ليف هذه اححزاب والحركات ما هو إال اختالؼ التضادك حف أصحاله ال يتلعػوف الحػؽ لدليمػهت وءػد اسػوا أف الحػؽ

ال يعرؼ لالرجاؿ ولكػف الرجػاؿ يعرفػوف لػالحؽت ومػا المػذاهب انسػالمية إال وجػوه لتفسػير الاصػوص واسػتالاط اححكػاـ عمػى
أساسهات وءد ساغ لممسمـ اتلاعها مظاة الصواب فيهات وهذا ال يعاي وجوب اتلاعهات أو أف الصواب مقتصر عميها.
املبخح الجانٌ:

تعزيف التعصب املذهيب وأسبابه وآثاره.
املطلب األول :تعزيف التعصب املذهيب.
الفرع األول :تعريف التعصب:

الٕٗق

وهو المحاماة والمدافعة

الٕ٘ق

 .الغضبت وانحاطة والتدة

الٕٙق

ت كما ييتي لمعاى التجمع حوؿ التيء

 .ولهػذا يتلػيف

أف التعصب هو موءؼ معاد ضد جماعة أو موضوعت وال يقوـ عمى ساد ماطقي أو معرفة كافية أو حقيقة عممية فهو يجعؿ
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mari: ????? (?????? ?????? ????) ?????? ?? ???? ?????? ??????? The article: The difference of imams is a mercy and its impact on treating sectarian fanati
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اناساف يرى ما يجب وال يرى ما يجب أف يراه فهو يعمي ويصـ ويتوه إدراؾ الواءعالٕٚق.
الفرع الثاني :تعريف المذىبي:

وهو اسـ مكاف الذهابت مف الفعؿ ذهب .وهو ما ذهب إليه إماـ مػف احئمػة فػي اححكػاـ االجتهاديػةت فهػو حصػيمة

اختالؼ الفقهاء في مسائؿ اجتهادية اير ءطعية الثلوت أو الداللةالٕٛق.
الفرع الثالث :تعريف التعصب المذىبي:

ولااء عمى ما سلؽت يمكف القوؿ ليف التعصب المذهلي :أف يدعي متلع المذهب أف مذهله هػو الصػواب وايػره خطػيت

ويعػػادي ويخاصػػـ أو يلػػدع أو يضػػمؿ مخالفػػه فػػي المػػذهب ويفػػرؽ كممػػة المسػػمميف ويتحػػاكـ إلػػى المػػذهب عاػػد الاػزاع ويخػػالؼ
الاصوص الصحيحة الصريحة تعصلا لممذهبالٕٜق.

وءد اتي التعصب المذهلي في القروف المتيخرةت وااتتػر واستتػرى فػي عهػد الخالفػة العثماايػة إذ كػاف المػذهب الحافػي

هو المعتمد مف ءلؿ الدولةت ومف ثـ فقد كاف هو السائد في أكثر الماػاطؽت ولعػؿ أتلػاع المػذهب الحافػي هػـ أوؿ مػف أظهػروا
التعصػػب لمػػذهلهـ فػػيلحقوا لػػه ذيػوال مػػف اححكػػاـ لػػـ تكػػف معروفػػة مػػف ءلػػؿ كتحػريـ االاتقػػاؿ مػػف مػػذهب إلػػى ايػرهت وكالتتػػايع
لاالجتهادات الموجػودة فػي المػذاهب احخػرىت ومػف الطليعػي أف ياتػي عػف هػذا التعصػب ردود فعػؿ مػف جػاس المتػكمة ذاتهػا
لدى أتلاع المذاهب احخرىالٖٓق.

املطلب الجانٌ :أسباب التعصب املذهيب.

مف أسلاب التعصب المذهلي إجماال ما يميالٖٔق:

ٔ -اللغي واتلاع الهوى حيث يؤدياف إلى رفض الحؽت فمف يتعصب لممذاهب الفقهيػة فػي مسػيلة مخالفػة لػاص الكتػاب
والساة أو أحدهما فهو متلع لهواه .وكذلؾ الجهؿ والقصور العممي والتقميد المطمؽ.

ٕ -ال ػػدور الس ػػملي لمعمم ػػاء والوع ػػاظ المتعص ػػلوف ال ػػذيف اس ػػتغموا وظ ػػائفهـ لات ػػر التعص ػػب الم ػػذهليت والتت ػػجيع عم ػػى الف ػػتف
والمصادمات ليف مختمؼ الطوائؼ انسالمية.

ٖ -اللغي واتلاع الهػوى حيػث يؤديػاف إلػى رفػض الحػؽت فمػف يتعصػب لممػذاهب الفقهيػة فػي مسػيلة مخالفػة لػاص الكتػاب والسػاة
أو أحدهما فهو متلع لهواه.

ٗ -الجهػػؿ والقصػػور العممػػي والتقميػػد المطمػػؽت فالجاهػػؿ يعتقػػد أف مػػا عممػػه هػػو الص ػواب ومػػا عممػػه اي ػره هػػو اللاطػػؿت فياكػػر
عمى المخالؼت ومف أءوى احسلاب التي أدت إلى ذلؾ تمذهب عواـ الااس عف جهؿ وعصلية عمياء.

٘ -اعتااؽ الوالي أو السمطاف لمذهب معيفت ويمزـ الااس أف يعمموا له.
 -ٙاصرة المذاهب مف ءلؿ أتلاعها ولو أدى ذلؾ إلى االستدالؿ لاححاديث الضعيفة والموضوعة التي تقوي مذهلا عمى آخر.
اجمللُ األردنًُ يف الدراسات اإلسالمًُ ،مج ( ،)11ع (2022/1444 ،)3م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 533
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ـ

 -ٚاياب أخالءيات التعامؿ مع المخالؼ مما أدى إلى التطاوؿ عمى اعخريف لغير حؽ.

 -ٛالدور السملي لمعمماء والوعاظ المتعصلوف الذيف اسػتغموا وظػائفهـ لاتػر التعصػب المػذهليت والتتػجيع عمػى الفتاػة لػيف
مختمؼ الطوائؼ انسالمية.
 -ٜرواج أحاديث ضعيفة وموضوعة ليف المتمذهليف المتعصليفت فيها إءرار لهـ عمى ما هـ فيه مف اختالؼ.
ٓٔ -مخالفة أتلاع المذاهب المتعصليف حءواؿ احئمة في الاهي عف تقميدهـ والتعصب عرائهـ مف اير دليؿ.
املطلب الجالح :آثار التعصب املذهيب.

الٕٖق

مف اعثار التي تاتئ عف التعصب المذهلي

:

ٔ -ااحسار الدعوة انسالمية لسلب ااتتار التطرؼ وااالؽ لاب الحوار والمااظرةك الاتفاء الغايػة ماػه والمتمثمػة فػي الوصػوؿ
إلى الحؽ.
ٕ -اعتػػداد كػػؿ صػػاحب مػػذهب لمذهلػػه إلػػى درجػػة االسػػتهااة واالاتقػػاص مػػف المػػذاهب احخػػرىت والركػػوف إلػػى المجػػادالت
المؤلمة في جزئيػات فقهيػة ممػا وءػع فيػه الخػالؼ كػالقاوت وعدمػه فػي صػالة الفجػر ...وكػؿ هػذا يػؤدي إلػى ءصػر الحػؽ
عمى تخص واحدت وأف اللاطؿ ما يقوله مف يخالفه.

ٖ -تفكؾ اللااء الداخمي لممجتمع انسالميت ودخوؿ طوائفه في ازاعات وصراعات مذهلية عايفة لانضافة إلى السػب
والطعػػف والتتػػهير والتلػػااض والتكفيػػر والتضػػميؿ وكتمػػاف الحػػؽ ولػػو كػػاف ظػػاهرات وءمػػب معػػااي احلفػػاظ لنعطائهػػا
معاف جديدة مافرةت ومف ذلؾ لفظ انرهاب ومتتقاته الذي أصلح لصيقا لالمجتمعات انسالمية.
املبخح الجالح:

مفهىم مقالُ (اختالف األئنُ رمحُ) وأثزها يف عالج التعصب املذهيب.
املطلب األول :آراء العلناء يف مقالُ الاختالف األئنُ رمحُق مو حًح السهد.

اتتهرت مقالة الاختالؼ احئمة رحمةق عمى ألساة كثير مف الااس عمى اعتلار أاها مفهوـ لحديث ياقؿ عػف الالػي 

وهػػو ءولػػه الاخػػتالؼ أمتػػي رحمػػةق وفػػي لعػػض الروايػػات الاخػػتالؼ أصػػحالي رحمػػةقالٖٖقت ولعػػد الاظػػر فػػي كتػػب الحػػديث وتػػروحه
تجدهـ يحكموف ليف هذا الخلر ال أصؿ لهالٖٗقت ولـ يوءؼ له عمى إساادالٖ٘ق.


يقوؿ السيوطي :الخرجه اصر المقدسي في المحجةت والليهقي فػي الرسػالة احتػعرية لغيػر سػادت وأورده الحميمػي والقاضػي
الٖٙق

حسيف واماـ الحرميف وايرهـت ولعمه خػرج فػي كتػب الحفػاظ التػي لػـ تصػؿ إلياػاق

 .كمػا اقػؿ ذلػؾ الماػاوي عػف السػلكي
الٖٚق

ءائال :الوليس لمعػروؼ عاػد المحػدثيفت ولػـ أءػؼ لػه عمػى سػاد صػحيح وال ضػعيؼ وال موضػوعق

ضعيؼ عف الف علاس مرفوعاالٖٛق.

 .ورواه الليهقػي لسػاد
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الٖٜق

واسااد هذا الحديث فيه ثالث عمؿ :احولى :االاقطاع ليف الضحاؾ والف علاس
الٓٗق

ضعفه ألو حاتـ الرازي

الثالثة :جويلر ءاؿ الاسائي والدارءطاي متروؾ الحديثالٔٗق.

الثااية :سميماف لػف ألػي كريمػة



إال أف لعض العمماء يرى أف له أصال في الساة الولو لـ يكف له أصؿ لما ذكره الليهقيقالٕٗق.



وذكػره الخطػػالي فػػي اريػػب الحػػديث وأتػػعر أف لػػه أصػػال عاػػدهالٖٗق .وأجػػاب الغمػػاري عػػف اقػػؿ الليهقػػي لػػه ءػػائال :الالليهقػػي

واف كػػاف حافظػػا إال أف الػػروح الفقهيػػة االلػػة عميػػه مػػع ميػػؿ وتعصػػبت ومػػا حممػػه عمػػى إي ػراده فػػي الرسػػالة احتػػعرية دوف إسػػااد

إال ذلؾقالٗٗق .وفي الخالصة أف هذا الحديث ال يصػح ملاػىت ولكػف هػؿ يصػح معاػى حتػى اقػوؿ لصػحة ءولاػا :الاخػتالؼ
احئمة رحمةق.

املطلب الجانٌ :آراء العلناء يف مقالُ الاختالف األئنُ رمحُق مو حًح املعهِ.
اظ ار الختالؼ العمماء في مفهوـ حديث الاختالؼ أمتي رحمةقت اختمفت اعراء في مفهوـ الاختالؼ احئمػة رحمػةقت

وفػي هػػذا المطمػػب اعػػرض عراء العممػاء فػػي مفهػػوـ الحػديث مػػف خػالؿ تحريػػر محػػؿ الاػزاع فػػي المسػيلةت وليػػاف احءػواؿ فيهػػا مػػع
لياف أدلة كؿ فريؽ ومااءتتها ثـ لياف الراجح ماها.
الفرع األول :تحرير محل النزاع:
مف خالؿ تتلع هذه المسيلة في كتب العمماء القدامى مف الفقهاء والمحدثيف توصمت لما ييتي:

ٔ -ليس الازاع في هذه المسيلة ااتف عػف الاػزاع فػي مػدى صػحة حػديث الاخػتالؼ أمتػي رحمػةقك حيػث ضػعفه أامػب
العمماء ولـ يصرح لصحته أحد ماهـت كما لـ يثلت له ساد عاد أي أحد ماهـ.

ٕ -يمكف لاا القوؿ ليف أحد أسلاب الازاع في هذه المسيلة يتركز في الاظر في معاى الحديثت وهػؿ لػه معاػى حسػف تكمػـ
فيه أهؿ الساة والجماعة أـ الت لعلارة أخرى هؿ ياظر إلى اختالؼ احئمة عمى أاه رحمة فعال أـ هو اقمة وعذاب.

ٖ -يتفؽ العمماء عمى أف ذات االختالؼ ال يمكف أف يكوف رحمة سواء فػي احصػوؿ أو فػي الفػروعت إذ لػو كػاف رحمػة
لكاف مطمولا ترعات ويمزـ مف ذلػؾ أف عمػى المكمػؼ أف يقصػده ويتعمػدهت وهػذا يعاػي جػواز مخالفػة مقتضػى الػدليؿ

الترعي حتى يحصؿ االختالؼ وهو لاطؿ ءطعاال٘ٗق.

ٗ -يتفؽ العمماء عمى أف االختالؼ مذموـ في أصوؿ التريعة الثالتة لالكتاب والساة وانجماع الصريحت وهػـ فػي الحقيقػة
ال يعػػدوف المخالفػػة فػػي هػػذه المسػػائؿ مػػف الخػػالؼ واامػػا يذكرواػػه لمتاليػػه عميػػه ال حجػػؿ اعتلػػاره حيػػث ءػػالوا :الفيمػػا
المخالؼ لمقطعي فال إتكاؿ في اطّراحهت ولكف العمماء رلما ذكروه لمتاليه عميه وعمى ما فيه ال لالعتداد لهقالٗٙق.

٘ -اختمفوا في االختالؼ في فروع الديف وجزئياته هؿ هو جائز وسائغ أـ أاه مذموـ مطمقات وخالفهـ هاا ملاي عمى أمريف:
األمر األول :اختالفهـ المتهور في مذهلي المصولة والمخطئة في مسائؿ االختالؼالٗٚق.
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ـ

األمهههر الثهههاني :اخػػتالفهـ فػػي ضػػلط أا ػواع االخػػتالؼ وادراؾ الف ػوارؽ لياهػػا مػػف حيػػث أسػػلالها وطليعتهػػات وخمطهػػـ لػػيف
االختالؼ الفقهي وايرهت فضال عف خمطهـ ليف أاواع االختالؼ الفقهي أيضاالٗٛق.

الفرع الثاني :آ ارء العمماء في مفيوم (اختالف أمتي رحمة).
لمعمماء في مفهوـ الاختالؼ أمتي رحمةق رأياف:

الػرأي احوؿ :لممزاػػيالٜٗقت والػػف حػػزـالٓ٘قت والتػػوكاايالٔ٘قت واسػػله الخطػػالي أيضػػا إلػػى إسػػحاؽ الموصػػمي وعمػػرو لػػف لحػػر

الجػاحظالٕ٘قت وهػػو رأي علػد اهلل لػػف حسػف آؿ التػػي الٖ٘قت واحللػاايالٗ٘قت وصػػالح الفػوزافال٘٘ق :يػػرى أصػحاب هػػذا الػرأي أف
هػػذا الحػػديث كمػػا هػػو مرفػػوض ملاػػى فناػػه مرفػػوض معاػػى كػػذلؾت فمػػيس لػػه أي معاػػى حسػػفت وأف االخػػتالؼ مػػذموـ فػػي
احصوؿ والفروع عمى حد سواءت كما ال يصح تسويغه في الفروعت وأاه كمه تر يجب حسمه لالرجوع إلى الكتاب والساة.

يقػػوؿ الػػف حػػزـ :الوهػػذا مػػف أفسػػد ءػػوؿ يكػػوف الوهػػو يقصػػد لػػذلؾ حػػديث الأصػػحالي كػػالاجوـ لػػييهـ اءتػػديتـ اهتػػديتـق

لاعتلػػار أف القػػائميف لػػيف االخػػتالؼ رحمػػة يسػػتدلوف لػػهقك حاػػه لػػو كػػاف االخػػتالؼ رحمػػة لكػػاف االتفػػاؽ سػػخطا وهػػذا مػػا ال

يقوله مسمـك حاه ليس إال اتفػاؽ أو اخػتالؼت ولػيس إال رحمػة أو سػخطت وأمػا الحػديث المػذكور فلاطػؿ مكػذوب مػف توليػد

أهػػؿ الفسػػؽقال٘ٙقت كمػػا أاكػػر التػػوكااي عمػػى مػػف يػػرى تسػػويغه فػػي الفػػروع ءػػائال :الوتخصػػيص لعػػض مسػػائؿ الػػديف لجػواز
االختالؼ فيهػا دوف الػلعض اعخػرت لػيس لصػواب فالمسػائؿ التػرعية متسػاوية احءػداـ فػي ااتسػالها إلػى التػرعقال٘ٚقت وهػـ

يعيلػػوف أيضػػا عمػػى مػػف ءسػػـ الت ػريعة إلػػى أصػػوؿ وفػػروع حيػػث يػػروف أف التسػػميتهـ احصػػوؿ والفػػروع مجػػرد اصػػطالح
يتوصؿ له إلى كيفية االستدالؿ ال إلى اناراء عمى الخالؼ وتهويف أمرهق ال٘ٛق.

ٔق

وهذا الفهـ الذي توصؿ إليه أصحاب هذا الرأي يؤيدواه لما يمي:

الاصوص الترعية مف القرآف والساة التي تذـ االختالؼ وتؤكد عمى أاه ماهي عاه ترعات يقػوؿ المقلمػي :الوالعجػب ممػف

يقوؿ االختالؼ رحمة مع لياف الكتاب والساة في اير موضع أاه عذاب ولالء عمى هذه احمةقالٜ٘قت ومف هذه الاصوص:
ين[احافاؿ .]ٗٙ :وقولو تعالر :إِ ِن
اص ِب ُروا إِ ِن المِ َو َم ََ ال ِ
 ءوله تعالىَ  :وَل تََن َاز ُعوا فَتَ َف َ
امُوا َوتَذ َ
صا ِب ِر َ
َى َب ِر ُ
يح ُك َم َو َ
ِ
ِ
هون[احاعػاـ .]ٜٔ٘ :وءولػه
س َت ِم َن ُي َم ِفي َ
ا َي ٍء إِِن َما أ ََمُرُى َم إِلَر المِ ِو ثُِم ُي َنِّب ُئ ُي َم ِب َمها َكها ُنوا َي َف َعمُ َ
الِِذ َ
ين فَِرقُوا دي َن ُي َم َو َكا ُنوا ا َي ًعا لَ َ
ِ
ِ ِ
اختَمَفُهوا ِفهي
اب ِبا َل َح ِّ
يعا َوَل تَفَِرقُوا[آؿ عمراف .]ٖٔٓ :وءوله تعالىَ  :ذلِ َك ِبأ ِ
ين َ
ق َ َوِا ِن الِ ِهذ َ
َن المِ َو َنِز َل ا َلكتَ َ
تعالى :المِو َ م ً
ااء ربَه َك لَ عه َل ال ِنهاس أُ ِمه ًة و ِ
اب لَ ِفي ِاقَا ٍ ِ ٍ
ا َل ِكتَ ِ
هين * إِِل
هون ُم َختَمِ ِف َ
اح َهدةً َوَل َيَازلُ َ
َ
َ
ََ
ق َبعيد[اللقرة]ٔٚٙ :ت وءوله تعالىَ  :ولَ َو َ َ َ
هن ا َل ِ ِن ِهة َوال ِن ِ
هين[هػود]ٜٔٔ -ٔٔٛ :ت عػف مجاهػد
َم َن َر ِح َم َرَب َك َولِ َذلِ َك َخمَقَ ُي َم َوتَ ِم َت َكمِ َمه ُة َرِّبه َك َأل ََم َهَل ِ
هاس أَ َ َم ِع َ
َن َ َيه ِن َم ِم َ
ءاؿ :الالوال يزالوف مختمفيفق ءاؿ :أهؿ اللاطؿت الإال مف رحـ رلؾق ءاؿ :أهؿ الحؽ ليس لياهـ اختالؼقالٓٙق.



وءوله  :الإاما همؾ مف كاف ءلمكـ لاختالفهـ في الكتابقالٔٙق .وءوله  :الالجماعة رحمة والفرءة عذابقالٕٙق.

و ههو الدللههة مههن النصههوص السههابقة :يتضػح مػػف الاصػػوص السػػالقة أاهػػا تػػيمر لالوحػػدة واالعتصػػاـت وتاهػػى عػػف التفػػرؽ

واالختالؼت وهذا يعـ احصوؿ والفروع فقد جاءت الاصوص عامة ولـ تخص اختالفا دوف آخرالٖٙق.
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وي اب عنو :أف الذـ المقصود هاا هو ذـ االختالؼ المؤدي إلى الفتاة والتعصب وتتتيت الجماعػةت فيمػا االخػتالؼ فػي

الف ػػروع فه ػػو م ػػف محاس ػػف التػ ػريعةالٗٙقت أم ػػا ءول ػػه الال تا ػػازعوا..ق فاعي ػػة وردت ف ػػي مص ػػالح الحػ ػروب لقريا ػػة الفتفت ػػموا وت ػػذهب
ريحكـقت أو أاها محمولة عمى الازاع فيما يتعيف فيه الحؽ كمسائؿ احصوؿ أما التاازع فيما عدا ذلؾ جائزال٘ٙق.

ٕق

أءواؿ الصحالة وأفعالهـ:



عف علد الرحمف لف يزيد ءاؿ :الصمى لاا عثماف لف عفاف أرلع ركعات فقيؿ ذلؾ لعلػد اهلل لػف مسػعود فاسػترجع ثػـ

ءاؿ :صميت مع رسوؿ اهلل  لماى ركعتيفت وصميت مع ألػي لكػر الصػديؽ لماػى ركعتػيفت وصػميت مػع عمػر لػف الخطػاب

لماى ركعتيفت فميت حظي مػف أرلػع ركعػات ركعتػاف متقلمتػافقالٙٙقت لكػف الػف مسػعود  صػمى أرلعػات فقيػؿ لػه :عتلػت عمػى
عثماف ثـ صميت أرلعات ءاؿ :الخالؼ ترقالٙٚق.



عػف ءتػػادة ءػاؿ :الإف احلفػػة لرحمػة واف الفرءػػة لعػذابقال68ق .ويجػػاب عاػه :فػػي حػديث علػػد الػرحمف إف مسػػيلة الخػالؼ هػػي

فػػي احخػػذ لالرخصػػة أـ العزيمػػة فػػي السػػفر فهػػؿ يقصػػر الصػػالة أـ يتمهػػات والمقصػػود مػػف إاكػػار علػػد اهلل لػػف مسػػعود هاػػا ك ارهػػة

المخالفة لما كاف عميه الرسوؿ  وأصحالهت ولكاه موافؽ عمى جواز انتماـ ولهذا كػاف يصػمي وراء عثمػاف متمػاالٜٙقت فػالخالؼ
إذا كما يتضح هاا في مسيلة فرعية تدخؿ في المستحلات الويستحب لمرجؿ أف يقصػد إلػى تػيليؼ القمػوب لتػرؾ المسػتحلاتك حف
مصػػمحة التػػيليؼ فػػي الػػديف أعظػػـ مػػف مصػػمحة فعػػؿ مثػػؿ هػػذات كمػػا تػػرؾ الالػػي  تغييػػر لاػػاء الليػػت لمػػا فػػي لقائػػه مػػف تػػيليؼ
القموبت وكما أاكر الف مسعود عمى عثماف إتماـ الصالة في السفر ثـ صمى خمفػه متمػا وءػاؿ الخػالؼ تػرقالٓٚق .ثػـ لػو أف الػف

مسػػعود أراد أف الخػػالؼ تػػر فػػي فػػروع الفقػػه فمػػـ خػػالؼ اي ػره مػػف الصػػحالة فػػي كثيػػر مػػف المسػػائؿت ودع ػواكـ هػػذه تجعػػؿ الػػف

مسعود يعود عمى كالمه لالاقضك حاه وءع في الذي زعمتموه عميهالٔٚق.
ٖق

تػػيويمهـ لمعاػػى الحػػديث لػػيف الاالخػػتالؼ رحمػػة مػػا داـ رسػػوؿ اهلل  حيػػا لػػيف ظه ػراايهـ فػػناهـ إذا اختمف ػوا سػػيلوه فيجػػالهـ

ولػػيف لهػػـ مػػا اختمفػوا فيػػهت لػػيس فيمػػا يختمفػػوف لعػػدهقالٕٚقت كمػػا ءػػالوا اللػػو كػػاف االخػػتالؼ فػػي دياػػه مػػا ذمػػهت ولػػو كػػاف التاػػازع مػػف

حكمه ما أمرهـ لالرجوع عاده إلى الكتاب والساةقالٖٚق.

أجيب عاه :أما الأف هذا االختالؼ هو ما كاف في أياـ حياة الرسوؿ  فنف هذا تيويؿ فاسدت ولػو كػاف احمػر كمػا
زعموه لكاف ءد عدـ لياف أمور الػديف لعػد موتػه  ولكااػت احمػة ءػد خمػت لعػد خروجػه مػف الػدايا عػف حػدوث االخػتالؼ

وهذا لاطؿك حاه  كاف ملعوثا الى آخر اسمة مف أمته تخمؽ في آخر الزماف كمػا كػاف ملعوثػا إلػى أهػؿ زمااػه وعصػره
فمـ يترؾ تيئا مما كاف حدث وجاز أاه سيحدث إال أودعه ليااا يعمـ له حكمهقالٗٚقت وأجاب الاووي عف ءولهـ السالؽ ليف

االخػػتالؼ لػػو كػػاف رحمػػة لكػػاف االتفػػاؽ عػػذالا لياػػه الال يمػزـ مػػف كػػوف التػػيء رحمػػة أف يكػػوف ضػػده عػػذالات وال يمتػػزـ هػػذا
ويذكره إال جاهؿ أو متجاهؿت وءد ءاؿ تعالى :الومف رحمته جعؿ لكـ الميػؿ لتسػكاوا فيػهق فسػمى الميػؿ رحمػة ولػـ يمػزـ مػف

ذلؾ أف يكوف الاهار عذالاقال٘ٚقت ولمثمه أجاب الخطالي أيضاالٚٙق.
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ـ

ٗق

كثرة المفاسد المترتلة عمى االختالؼ والتي ترلوا عمى المصالحت ومف أهـ هذه المفاسد ما يمي:



مػػا ياػػتئ عػػف االخػػتالؼ مػػف تػػلهات حػػوؿ التػريعة انسػػالمية مػػف ادعػػاء أاهػػا تػػيتي لػػيءواؿ متضػػارلة فػػي المسػػيلة الواحػػدة
الٚٚق

وهػػذا يتاػػافى مػػع كمػػاؿ التػريعة ورعايتهػػا لممصػػالح

 .ويجػػاب عاػػه :مػػا جػػاء عػػف التػػاطلي مػػف تيكيػػد عمػػى أف التػريعة ال

اختالؼ فيهات وااما جاءت حاكمة ليف المختمفيف فيهات كما أف التريعة لـ تقصد إلػى االخػتالؼ واامػا ءصػدت وضػع موضػع
لالجتهػاد لموصػوؿ إلػػى إصػالة ءصػػد التػارعك لػذا ال تجػػد مجتهػدا فيهػػا يثلػت لافسػػه ءػوليف معػا فػػي مسػيلة واحػػدةت واامػا يثلػػت
ءوال واحدا ويافي ما عداهالٚٛق.



إف االخػػتالؼ يتػػتت القمػػوب ويفػػرؽ احمػػةت وال يمكػػف لماػػاس إذا صػػاروا مختمفػػيف أف يتااصػػروا ويتعػػاواوا ألػػدات لػػؿ
الٜٚق

يكوف لياهـ عداوة وعصلية

ت وهو ما يؤوؿ إلى تسمط العدو عمى المسمميفت يقوؿ الف تيميػة الولػالد التػرؽ مػف أسػلاب

تسميط اهلل التتر عميها كثرة التفرؽ والفتف لياهـ في المذاهب وايرهاق


الٓٛق

.

ءػػالوا :إف مػػف آثػػار هػػذا الحػػديث الأي اخػػتالؼ أمتػػي رحمػػةق أف كثي ػ ار مػػف المسػػمميف يقػػروف لسػػلله االخػػتالؼ التػػديد

الواءع ليف المذاهب احرلعة وال يحاولوف ألدا الرجوع لها إلػى الكتػاب والسػاة الصػحيحةت لػؿ أف كثيػ ار مػف أتلػاع هػذه المػذاهب
يػػروف أف تمػػؾ المػػذاهب هػػي تػرائع متعػػددة مػػع عممهػػـ لمػػا لياهػػا مػػف اخػػتالؼ وال يمكػػف التوفيػػؽ لياهػػا إال لػػرد المخػػالؼ إلػػى
الػػدليؿالٔٛقت ويمكػػف أف يجػػاب عاػػه ومػػا سػػلقه :إف ءولاػػا لتسػػويغ االخػػتالؼ فػػي لعػػض أل ػواب التػريعة ملاػػي عمػػى ضػػرورة أف

يمتزـ المختمفوف ليدب االختالؼ لحيث ال يؤثر عمى وحدة احمة وال يفرؽ لياهـ.
ال ػرأي الثػػااي :وهػػو لجمػػاهير العممػػاء :ويػػرى أصػػحاله أف هػػذا الحػػديث لػػالراـ مػػف ذهػػاب صػػحة إسػػااده إال إاػػه لقيػػت
صحة معااهت فممحديث معاى حسف يعمـ مف خالؿ الاظر في أاواع االختالؼت فميسػت جميعهػا لػافس الرتلػة أو القلػوؿ تػرعا
يقػػوؿ الخطػػالي :الوأمػػا وجػػه الحػػديث ومعاػػاه فػػنف ءولػػه الاخػػتالؼ أمتػػي رحمػػةق كػػالـ عػػاـ المفػػظ المػراد واامػػا هػػو اخػػتالؼ فػػي

إثلات الصااع ووحداايته وهو كفرت واختالؼ في صفاته ومتيئته وهو لدعةت وكذلؾ ما كاف مف اختالؼ الخػوارج والػروافض

فػي إسػػالـ لعػض الصػػحالةت واخػػتالؼ الحػوادث مػػف أحكػػاـ العلػادات المحتممػػة الوجػوه جعمػػه اهلل تعػػالى رحمػة وك ارمػػة لمعممػػاء

ماهـقالٕٛقت وفي تفسير المااوي ءاؿ في تػرحه :الالأمتػيق أي مجتهػدي أمتػي فػي الفػروع التػي يسػوغ فيهػا االجتهػاد ...كمػا فػي
تفسير القاضي ءاؿ :فالاهي مخصوص لالتفرؽ في احصػوؿ ال فػي الفػروعق الٖٛق .ويوضػح أصػحاب هػذا الػرأي مػذهلهـ :لػيف
الس ػػعة والرحم ػػة ف ػػي اخ ػػتالؼ العمم ػػاء ال تتوج ػػه إل ػػى ذات االخ ػػتالؼت واام ػػا إل ػػى ااي ػػة وم ارم ػػي االخ ػػتالؼت وه ػػو أف جػ ػواز

االجتهاد في الفػروع لموصػوؿ إلػى مػراد التػارع كػاف سػعة ورحمػةت حيػث جػاز لهػـ االجتهػاد فػي ظايػات داللػة الاصػوصت أو
عاد عدـ الاص فيما يعرض لهـ مف حوادثت وجاز لهـ العمؿ لما أوصمهـ إليه اجتهادهـت وجػاز ذلػؾ لمػف لعػدهـ وفػي ذلػؾ
سعة ورحمةت فاالختالؼ ليف المجتهديف في الفروع ال مطمؽ االختالؼ مف آثار الرحمػةت ومهمػا كػاف االخػتالؼ اكلػر كااػت

الرحمة أوفرالٗٛق .وحمموا الاصوص التي تذـ االختالؼ عمى ما كاف في احصوؿت وما دؿ عميه الػاص القطعػي مػف الفػروعت

كما حمموه عمى الخالؼ الػذي ياػتئ اللغضػاء والعػداوة والتفػرؽت أمػا الإذا كػاف لػيف عػالميف فػي مسػيلة فروعيػة لػـ يػدؿ عميهػا
 538ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللُ األردنًُ يف الدراسات اإلسالمًُ ،مج ( ،)11ع ( 1444 ،)3ه2022/م

14

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol18/iss3/6

mari: ????? (?????? ?????? ????) ?????? ?? ???? ?????? ??????? The article: The difference of imams is a mercy and its impact on treating sectarian fanati
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لػاص وال ظػاهر فيكػوف العمػؿ لاحسػهؿ مػف ءولهمػا رحمػةقال٘ٛقت كمػا أف الالاػزاع فػي اححكػاـ ءػد يكػوف رحمػة إذا لػـ يفػض
إلى تر عظيـ مف خفاء الحكػـ ...وءػد يكػوف مػف رحمػة اهلل لػلعض الاػاس خفػاؤه لمػا فػي ظهػوره مػف التػدة عميػهت ويكػوف
آن
سأَلُوا َع َن أَ َ
ين ُي َن ِهز ُل ا َلقُ َهر ُ
سهأَلُوا َع َن َيها ِحه َ
َيا الِِذ َ
س َهؤ ُك َم َ َوِا َن تَ َ
آم ُنوا َل تَ َ
مف لاب ءوله تعػالىَ  :يا أَي َ
اء إِ َن تَُب َد لَ ُك َم تَ ُ
ا َي َ
ين َ
ِ
هيم[المائػدة]ٔٓٔ :الٛٙقت ومػا سػلؽ ليااػه ال يعاػي جػواز العمػؿ وانفتػاء فػي ديػف اهلل
هو َع َن َيها َوالمِ ُ
تَُب َد لَ ُك َم َعفَها المِ ُ
هو َوفُ ٌ
هور َحم ٌ
لالتتهي والتخيرت حيث ال يسػوغ لمسػمـ أف ياتقػي مػف مسػائؿ الخػالؼ مػا يوافػؽ هػواهت لػؿ عميػه أف يقمػد إمامػا معتلػ ار مػف
ِ
ِ
ِ
َى َل ِّ
الذ َك ِر إِ َن ُك َنتُ َم
اسأَلُوا أ َ
س َم َنا م َن قَ َبم َك إِِل ِر َ ًال ُنوحي إِلَ َي ِي َم فَ َ
أهؿ العمـ إف كاف مف عواـ الااسك لقوله تعالىَ  :و َما أ ََر َ
ون[الاحؿ.]ٖٗ :
َل تَ َعمَ ُم َ
إال إذا وجد حجة ءوية ليف توصؿ إلى دليؿ صحيح صػريح فػي المسػيلة فعميػه عاػدها االاتقػاؿ إلػى اعتمػاد ذلػؾ الػدليؿالٛٚق.

ومما يؤيدوف له رأيهـ ما يمي:


ما يروى عف الف علاس  ءاؿ :لما اتػتد لػالالي  وجعػه ءػاؿ :الائتػواي لكتػاب أكتػب لكػـ كتالػا ال تضػموا لعػدهق

ءاؿ عمػر :إف الالػي  املػه الوجػع وعاػداا كتػاب اهلل حسػلااالٛٛق .يقػوؿ الخطػالي :الووجػه مػا ذهػب إليػه عمػر أاػه لػو زاؿ
االختالؼ ليف ياص كؿ تيء لاسمه تحميال وتحريما الرتفع االمتحاف وعدـ االجتهاد في طمب الحػؽ والسػتوى الاػاس فػي

رتلة واحدة وللطمت فضيمة العمماء عمى ايرهـقالٜٛق.

الٜٓق

نوقش :ليف الف علاس ءد كره ذلؾ وءاؿ :الإف الرزية

كؿ الرزيػة مػا حػاؿ لػيف رسػوؿ اهلل وكتالػهقالٜٔقت فقػد أاكػر

عمى مف ماع كتالة كتاب رسػوؿ اهللت فمػو كػاف ءػد كتلػه الرتفػع الخػالؼ ليػاهـ فػي مسػيلة تعيػيف الخميفػة مػف لعػدهت أو فػي

أحكاـ الديفالٕٜق.

وي اب عنو :ليف ءوؿ الف علاس هذا إاما كاف يقوله عادما يحدث لالحػديث ولػـ يقمػه فػي الوءػت الػذي طمػب فيػه الرسػوؿ

 أف يحضروا له كتالا ليكتب لهـ فهو إذا لـ يعترض أو ياكر ذلؾ عمى عمر واامػا هػو رلمػا أسػؼ فيمػا لعػد لعػدـ كتالػة كتػاب
رسػوؿ اهلل وأاػه لػو كتػب كتالػه لمػا اختمفػوا عمػى الخالفػة مػف لعػػدهت فهػو ييسػؼ عمػى مػا فػاتهـ مػف التاصػيص عمػى تمػؾ المسػػيلة

وايرهاك لكوف التاصيص أولى مف االجتهادالٖٜق.


مػػا يػػروى عػػف عمػػر لػػف علػػد العزيػػز ءاؿ:المػػا أحػػب أف أصػػحاب محمػػد  لػػـ يختمف ػواك حاػػه لػػو كػػاف ء ػوال واحػػدا كػػاف

الاػاس فػػي ضػيؽت وااهػػـ أئمػػة يقتػدى لهػػـ ولػو أخػػذ رجػػؿ لقػوؿ أحػػدهـ كػػاف فػي سػػعةقالٜٗقت وتػيولوا ءولػػه لػػيف المقصػود لػػه هػػو
السعة في جواز أصؿ االجتهادت فكما حؿ لهـ االجتهاد حتى اختمفوا حؿ لمف لعدهـ فالرحمة في جواز أصؿ االجتهػاد وفيمػا
أدى إليه اجتهادهـ في المسائؿ االجتهادية .اوءش :ليف المقصود مف ءوله هو اختالفهـ في الحرؼ والصاائعالٜ٘ق.

وأ يهههب عنهههو :أف ه ػػذا التيوي ػػؿ ء ػػد رده الس ػػلكي الليا ػػه ك ػػاف م ػػف المااس ػػب عم ػػى ه ػػذا أف يق ػػاؿ اخ ػػتالؼ الا ػػاس رحم ػػة إذ ال

خصوص لألمة لذلؾت فنف كؿ احمـ مختمفوف في الحرؼ والصاائع فاللد مف خصوصيةقالٜٙق.


إف الخالؼ ءد وءع ليف الصحالةت حيث إاهـ اختمفوا في مسائؿ عدةت فرد لعضهـ عمى لعض وءضى لعضهـ عمى

اجمللُ األردنًُ يف الدراسات اإلسالمًُ ،مج ( ،)11ع (2022/1444 ،)3م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 539

15

Published by Arab Journals Platform, 2022

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 18 [2022], Iss. 3, Art. 6
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ـ

لعض لالخطي والجميع ميجورت ولو كاف ذلؾ حراما ومذموما في افسه لوجب أف يليف اهلل لهـ ما هو طريؽ الخالص مػف
الخالؼ والفكاؾ ماهت يقوؿ انماـ مالؾ :الفنف أصحاب رسوؿ اهلل  اختمفوا في الفروع وتفرءوا في اعفاؽقالٜٚق.



كما يؤيد فهمهـ أيضا ليف لمحديث معاى حسف أف اعراء االجتهادية تثري الفقه وتجعمه أكثر تطػو ار وسػعةت فالتعػدد

والتاوع ثروة فقهية وكاوز ال يقدر ءيمتها إال أهؿ العمـ.
والحؽ أف هػذا االخػتالؼ يتجمػى فيػه مػا وصػفت لػه التػريعة انسػالمية مػف كواهػا صػالحة لكػؿ زمػاف ومكػافك ومػا
ذلؾ إال حاها تستوعب ليحكامها اختالؼ الزماف والمكاف وما يطػ أر فيهمػا مػف اػوازؿ ووءػائع تحتػاج إلػى ليػاف حكػـ التػارع

فيها مف خالؿ االجتهاد في اصوص التريعة للياف الراجح مف المرجوح والوءوؼ عمى القوي ماها والضعيؼ.
الفرع الثالث :التر يح:

مػػف خػػالؿ الاظػػر فػػي اعراء السػػالقة والتػػي ااقسػػـ فيهػػا الفػريقيف لػػيف مؤيػػد ومعػػارض لمسػػيلة مػػا يحممػػه الحػػديث مػػف معاػػى

حسػػفت ومػػا يالاػػي عمػػى ذلػػؾ مػػف صػػدؽ مقالػػة الاخػػتالؼ احئم ػة رحمػػةق أو عػػدـ صػػدءها الػػذي يعاػػي أف اخػػتالفهـ اقمػػة ولػػيس
لرحمػػةت أميػػؿ إلػػى تػػرجيح الػرأي الثػػااي الػػذي يػػرى صػػدؽ هػػذه المقالػػة التػػي لايػػت عمػػى المعاػػى الحسػػف لمحػػديثك وذلػػؾ لرجحػػاف
أدلػػتهـ التػػي أخػػذوا لهػػا لانضػػافة إلػػى موافقػػة رأيهػػـ حصػػوؿ الت ػريعة انسػػالمية التػػي تػػدلؿ دائمػػا عمػػى سػػعة الت ػريعة انسػػالمية
ومواكلتها لكؿ احزماػة واحمكاػة واسػتيعاب أحكامهػا لجميػع الحػوادثت وذلػؾ كمػه إامػا يػاـ أيضػا عػف أصػؿ الرحمػة والرفػؽ لالعلػاد
فيها حيث ال يخموا زمف مف اححكاـ وال يكمؼ علد ما ال يطيقه ماهات والقوؿ لرجحػاف هػذا الػرأي لػيس عمػى إطالءػه واامػا لتقييػده

لضوالط ال لد ماها حتى يحقؽ معاى الرحمة التي أرادها التارع.
الفرع الرابَ :الضوابط لعتبار اختالف األئمة رحمة(:)98

ٔ -إف تكػػوف اايػػة االخػػتالؼ الوصػػوؿ إلػػى الحػػؽ ولػػيس الممػػاراة والمجادلػػةك وذلػػؾ اءتػػداء لسػػمفاا الصػػالح الػػذيف كػػااوا
يحرصوف عمى المااظرة مف أجؿ الوصوؿ إلى الحؽ والصواب ولو كاف عمى لساف مااظره.
ٕ -الرجوع إلى الحؽ والصواب فػي المسػائؿ االجتهاديػة إذا لػاف لهػـ الحػؽ وتػرؾ التعصػب لممػذاهبت وفػي ذات الوءػت أف ال
اعيب عمى أحد اتلاعه لمذهب يرى رجحااهت وليعمـ أف التقميد اير واجب عمى الاػاظر فػي الفقػه وأدلتػه مػا داـ ءػاد ار عمػى
الوصوؿ إلى الدليؿ احءوىت كما يجوز التقميد لمجاهؿ واحخذ لالرخصة مف اير تتلع لمرخصت وال يجػوز أف يعػاب عميػه
لذلؾ إف احتاجه إذ الرخص رحمة أيضاالٜٜق.

ٖ -أف ال يلغي المختمفيف عمى لعضهـ لعضات وأف ال يعرض المخالؼ عف الدليؿ لعد ظهػورهت وأف اسػتوعب االخػتالؼ كمػا
اسػػتوعله المتقػػدميف مػػف عممائاػػا فقػػد أدرك ػوا ضػػرورة االخػػتالؼ وأاػػه أمػػر طليعػػي ويتجمػػى لػػؾ اسػػتيعالهـ لػػذلؾ فػػي أء ػوالهـ

وأفعالهـت ااظر في ءوؿ الفقيه الجميؿ التافعي ليػواس الصػدفي لعػد أف اػاظره فػي مسػيلة ثػـ التقػى لػه لعػد أف افترءػا حيػث

أخػػذ ليػػده وءػػاؿ :اليػػا ألػػا موسػػىت أال يسػػتقيـ أف اكػػوف إخوااػػا واف لػػـ اتفػػؽ فػػي مسػػيلةقالٓٓٔقت وهػػذا الفكػػر العظػػيـ واحدب
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mari: ????? (?????? ?????? ????) ?????? ?? ???? ?????? ??????? The article: The difference of imams is a mercy and its impact on treating sectarian fanati
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الكليػر هػو مػػا سػطره لقيػػة احئمػةت يقػوؿ انمػػاـ مالػؾ :الإامػػا أاػا لتػػر أخطػف وأصػيب فػػااظروا فػي أريػػي فكممػا وافػػؽ

الكتاب والساة فخذوه وكمما لـ يوافؽ الكتاب والساة فاتركوهق الٔٓٔق.

ٗ -إف االختالؼ الذي اتحدث فيه هو اختالؼ تاوع في الفروع وما يقلؿ االجتهػادت ال اخػتالؼ تضػاد وال اخػتالؼ فػي
احصوؿ وال الثوالت مف التريعةت وعميه ال لد مف التيصيؿ الترعي لقضية االختالؼ حتى ال يتجػ أر أحػد مػف ايػر

أهؿ االجتهاد عمى الخوض في ألوالهالٕٓٔقت فال جرح وال تعديؿ لألفراد والمااهئ والجامعات مف دوف عمـت وال حكـ
مػػف دوف فهػػـ احدلػػة ومراتلهػػا وتحقيػػؽ الماػػاط الخػػاص والعػػاـ لم ػرلط لػػيف دالالت الاصػػوص والموائمػػة لياهػػات ولػػيف حركػػة
الواءع المتجددة المتغيرة.
٘ -أف ال يػػؤدي هػػذا االخػػتالؼ إلػػى تفػػرؽ احمػػة فهػػو اخػػتالؼ فػػي الفػػروع يجػػب أف يكػػوف مسػػتوعلات حيػػث يحسػػف الظػػف فػػي
المخالؼ اعتقادا وعمالت فيحترـ رأيه وال يوصؼ للدعة وال فسؽ وال خروج مف الممةت كما يعذر في الرأي والتيوؿ.

 -ٙأمػا مػا يخػص التػيف العػاـ فناػػه يفضػؿ أف يكػوف االجتهػاد فيػه جماعيػاك حفاظػػا عمػى وحػدة احمػةت ولػذلؾ اتػيت المجػػامع
الفقهية مف أجؿ االجتهاد الجماعي الذي يتواله أهػؿ االختصػاص مػف خػالؿ تحػاورهـ ومااءتػتهـ لػذلؾ التػيف واستقصػاء
جميع جوااله المحيطة له.
املطلب الجالح :أثز مقالُ (اختالف األئنُ رمحُ) يف عالج التعصب املذهيب.

لعد اللياف السػالؽ لمتيصػيؿ التػرعي لمقالػة الاخػتالؼ احئمػة رحمػةق وكتػؼ المثػاـ عػف المعاػى الحسػف الػذي يمكػف أف تحمػؿ

عميػػه هػػذه المقالػػة مػػع االلتػزاـ لالضػوالط التػػرعية التػػي أتػراا إليهػػا آافػػات يظهػػر لاػػا جميػػا احثػػر الػػذي يمثمػػه محتواهػػا ومضػػمواها فػػي
عالج التعصب المذهليت وذلؾ مف خالؿ اعتي:
ٔ -أف اتعامػػؿ لنيجاليػػة مػػع الت ػراث انسػػالمي عمػػى اختالفػػه وتاوعػػهت وذلػػؾ لػػيف ااظػػر إليػػه اظ ػرة تػػاممة متوازاػػة دوف
تعصب و تتدد.

ٕ -أف اعي لتكؿ جيد أف الخالفات الفقهية التػي احتوتهػا تمػؾ المػذاهب ال تعػدوا أف تكػوف خالفػات تعاوايػة تعلػر عػف
ظاهرة صحية تدؿ عمى حيوية الفكر انسالميت فال خصومات فيها وال تكفير وال تفسيؽ.
ٖ -التركيػػز عمػػى د ارسػػة الفقػػه المقػػارفت وفقػػه االخػػتالؼ وأسػػلاله وآدالػػهت ممػػا يسػػاعد عمػػى اتسػػاع المػػدارؾ العمميػػة التػػي اسػػتاد
إليها احئمة في اختالفاتهـ.

ٗ -أف امحظ الرحمة في اختالفاتهـ التي تدؿ عمى سػعة العقػؿت واختيػار الػراجح مػف تمػؾ احءػواؿ ممػا يحقػؽ المصػمحة
ويوافؽ مقاصد التريعة انسالميةت وأف ادرؾ أف عدـ اختالفهـ لو لـ يكف حدى لاا إلى الضيؽ والحرج.
٘ -وتحقيقا لما سلؽ ت ال لد مف التعاد العواـ عػف الخػوض فػي المسػائؿ الفقهيػة الخالفيػةت فمثػؿ هػؤالء كمػا ءػدماا سػالقا
يجب عميهـ اتلاع الجهات التي تحددها لهـ الحكومات لإلفتاء.
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ـ

اخلامتُ.

ااتهى اللحث إلى النتائج اعتية:

ٔ -إف االختالؼ ساة كوايةت وضرورة ترعية.

ٕ -ال يجوز لاا ترعا ءصد االختالؼت وعمياا العمؿ عمى تضييؽ مساحته ما أمكفت وعدـ اتخاذه وسيمة لتفريؽ احمة.
ٖ -مقالة الاختالؼ أمتي رحمةق صحيحة مف حيث المعاىت وهذا يقتضػي القػوؿ لصػحة ءولاػا الاخػتالؼ احئمػة رحمػةق أو
الاختالؼ الفقهاء رحمةق.
ٗ -ال يعد اختالؼ احئمة رحمة إال إذا تقيد المختمفوف لضوالط التارع الحكيـك حتى يكوف ذلؾ االختالؼ رحمة ال اقمة.
٘ -سعيا إلى تقميؿ االختالؼ فيما يخص التيف العاـت فناه يفضؿ أف يكوف االجتهاد فيه جماعيا.

 -ٙالفهـ الصحيح لمقالػة الاخػتالؼ احئمػة رحمػةق يسػهـ لتػكؿ ملاتػر فػي عػالج التعصػب المػذهلي الملاػي عمػى اللغػي والجهػؿ
والهوى.
التوصيات:


يوصي اللاحث لضرورة تجديد الاظر في الخالؼ الفقهػيت وتحديػد اعليػات المعاصػرة لمتعامػؿ مػع مسػائؿ الخػالؼ وءضػاياهت

والتي تساعد في الذ التعصب المذهلي.
اهلىامش.
الٔق الف ماظورت محمد لف مكرـت لسان العربت ليروتت دار صادرت ٗٔٗٔهػت الطٖقت جٜت صٔ.ٜ
الٕ( الرااب احصفهاايت الحسيف لف محمدت مفردات ألفاظ القرآنت دمتؽت دار القمـت ٕٜٜٔـت الطٕقت ص ٗ.ٕٜ
الٖق الجرجاايت عمي لف محمدت التعريفاتت ليروتت دار الكتب العمميةت ٖٜٔٛت الطٔقت ص ٔٓٔ.
الٗ( الفيوميت أحمد لف محمدت المصباح المنير في وريب ارح الو يزت ليروتت المكتلة العمميةت الد.تقت الد.طقت جٔت ص.ٔٚٛ
ال٘( الكفويت أيوب لف موسىت الكمياتت ليروتت مؤسسة الرسالةت الد.تقت الد.طقت جٔت ص ٔ.ٕٙ-ٙ
الٙق ياظر :الف ليهت علد اهللت أدب الختالفت موءع صيد الفوائدت  .www.saaid. netالروكيت محمدت اظرية التقعيد الفقهي
وأثرها في اختالؼ الفقهاءت الالرلاط :جامعة محمد الخامست ٗٔٗٔهػت الطٔقت جٔت ص .ٔٛٓ-ٜٔٚ

ال (ٚالفيروز آلاديت محمد لف يعقوبت القاموس المحيطت ليروتت مؤسسة الرسالةت ٕ٘ٓٓـت الطٛقت جٗت صٕٜٔ
ال (ٛالتفتازاايت مسعود لف عمرت ارح التمويح عمر التوضيحت ليروتت دار الكتب العمميةت الد.تقت الد.طقت جٔت صٕٔ

ال (ٜياظر :زيدافت علد الكريـت الختالف في الاريعةت مجمة كمية الدراسات انسالميةت ٕٜٔٚت عدد ٗت ماقوؿ عف الموءع الرسمي

لمتي علد الكريـ زيداف  .drzedan.comاللريؾت سعدت معالـ في فقه االختالؼت ٖٕٔٓت عمى موءع .www.assakina.com
فياضت عطيهت الختالف الفقيي حقيقتو وأحكاموت عمى موءع www.manaratweb.com.
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الٓٔ( مسمـت مسمـ لف الحجاجت المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلر رسول اهلل  ،تحقيؽ :محمد فؤاد علد اللاءيت

ليروتت دار إحياء التراث العرليت الد.تقت الد.طقت كتاب :الصالةت لاب :إسالـ عمرو لف علسهت رءـ الحديثٖٕٛ :ت جٔت

ص .ٜ٘ٙ

الٔٔق احتقرت عمر وآخروفت مسائل في الفقو المقارنت عمافت دار الافائست ٕٓٔٚت الط٘قت ص ٘ٔ.
الٕٔق الف تيميةت أحمد علد الحميـت خالف األمة في العبادات في م موعة الرسائل المنبريةت الرياضت مكتلة طيلةت ٖٔٗٙهػت
الد.طقت جٖت صٕٔٔ وما لعدها.

الٖٔ( فياضت الختالف الفقيي حقيقتو وأحكاموت عمى موءع www.manaratweb.com.
الٗٔق الروكيت نظرية التقعيد الفقييت صٖٕٕ.
ال٘ٔق الروكيت نظرية التقعيد الفقييت صٖٕٕ وما لعدها .وياظر :عقمهت محمدت دراسات في الفقو المقارنت عمافت مكتلة الرسالةت
ٖٜٔٛت الطٔقت ص  ٔٙوما لعدها .احتقر وآخروفت مسائل في الفقو المقارنت ص ٕٓ وما لعدها.
الٔٙق الف تيميةت خالف األمة في العباداتت جٖت صٕٗٔ.ٕٔ٘-
ال (ٔٚألو داودت سميماف لف احتعثت السننت تحقيؽ :محمد محيي الديفت ليروتت المكتلة العصريةت الد.تقت الد.طقت كتاب:

الساةت لاب :في لزوـ الساةت رءـ الحديثٗٙٓٚ :ت جٗت صٕٓٓ .والحديث صححه احللاايت محمد ااصر الديفت صحيح

ساف ألي داودت الرياضت مكتلة المعارؼت ٜٜٔٛت الطٔقت جٖت ص.ٜٔٔ

ال (ٔٛاللخاريت محمد لف إسماعيؿت ال امَ المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  وسننو وأيامو ،تحقيق :محمد

زهيرت د.ـت دار طوؽ الاجاةت ٕٕٗٔت الطٔقت كتاب :االعتصاـ لالكتاب والساةت لاب :أجر الحاكـ إذا اجتهد فيصاب أو
أخطيت رءـ الحديثٖٕٚ٘ :ت جٜت ص .ٔٓٛ

الٜٔق اللخاريت صحيح البخاريت كتاب :المغازيت لاب :مرجع الالي  مف اححزاب ومخرجه إلى لاي ءريظة ومحاصرته إياهـت
رءـ الحديثٜٗٔٔ :ت ج٘ت ص ٕٔٔ.

الٕٓق السعديت علد الرحمف لف ااصرت تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانت تحقيؽ :علد الرحمف لف معالت د.ـت مؤسسة
الرسالةت ٕٓٓٓت الطٔقت ص.ٖٕٙ

الٕٔ( الصالحت علد اهللت المدخل إلر دراسة الفقو اْلسالميت إرلدت عالـ الكتب الحديثت ٕٕٔٓـت الد.طقت ص ٗ ٙوما لعدها.
الٕٕق ياظر :الروكيت نظرية التقعيد الفقييت ص ٖٕٔ .ٕٖٜ-احتقرت مسائؿ في الفقه المقارفت ص .ٔٚ
الٖٕق التافعيت محمد لف إدريست الرسالةت تحقيؽ :أحمد تاكرت مصرت مكتلة الحمليت ٜٓٗٔت الطٔقت جٔت ص ٓ.٘ٙ
الٕٗ( الف ماظورت لسان العربت دار المعارؼت جٗت ص.ٕٜٙٙ
الٕ٘( المصدر السابق جٔت صٕٓ.ٙ
ال (ٕٙالزليديت محمد لف محمدت تاج العروست تحقيؽ :مجموعة مف المحققيفت الد.طقت دار الهدايةت الد.تقت جٖت صٔ.ٖٛ
ال (ٕٚعلاست اواؿ ءاسـت التعصب العقائدي والمذىبي أسبابو النفسية وطرق معال توت مركز اللحوث الترلوية والافسيةت جامعة
لغدادت عدد الٗٛقت ٕٓٔٙـت صٔ.
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ـ

ال (ٕٛاللوطيت محمد سعيد رمضافت أىمية المذاىب الفقيية في رعاية الوحدة اْلسالمية ،موءع اسيـ التاـ

www.naseemalsham.com

ال (ٕٜالمزروعيت إلراهيـ لف علد اهللت التعصب المذىبي وآثارهت الطٔقت ليت احفكار الدوليةت دـٕٓٔٚ .ـت ص.ٔٛ-ٔٚ
الٖٓ( اللوطيت أىمية المذاىب الفقيية في رعاية وحدة األمةwww.naseemalsham.com.

الٖٔ( ياظر :المزروعيت التعصب المذىبيت ص .ٕٔ-ٔٛعالؿت خالد كليرت التعصب المذىبي في التاريخ اْلسالميت الد.طقت
دار المحتسبت دـت ٕٓٓٛـت ص٘ .ٜٔٙ-ٔٙألو فارست حمزةت التحزب والتعصب المذىبيت لحث ماتور في كتاب ظاهرة
التطرؼ والعاؼ في مواجهة اعثار دراسة احسلابت و ازرة احوءاؼ والتؤوف انسالميةت الدوحةت الطٔقت ٕٓٓٚـت صٕٗ.

عيسىت إسالـ فاروؽت التعصب وثقافة العصرت مجمة مركز دراسات الكوفةت عدد ٜٔت ساة ٕٓٔٓـت ص.ٜ
الٕٖ( ياظر :المزروعيت التعصب المذىبيت ص .ٕٔ-ٔٛألو فارست التحزب والتعصب المذىبيت ص ٕٙوما لعدها .عيسىت
التعصب وثقافة العصرت صٕٔ.

الٖٖ( السيوطيت علد الرحمف لف ألي لكرت امَ األحاديثت د.ـت د.فت الد.تقت الد.طقت رءـ الحديثٖٛٚ :ت جٕت ص.ٖٜ
الٖٗق السخاويت محمد لف علد الرحمفت األ وبة المرضية فيما سئل السخاوي عنو من األحاديث النبويةت تحقيؽ :محمد إسحاؽ
محمدت السعوديةت دار الرايةت ٔٗٔٛت الطٔقت جٔت صٗٓٔ .الغماريت أحمد لف محمدت المداوي لعمل ال امَ الصغير
وارحي المناويت القاهرةت دار الكتليت ٜٜٔٙت الطٔقت جٔت صٖٕ٘.
الٖ٘( احللاايت محمدت سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيء عمر األمةت الرياضت دار المعارؼت ٕٜٜٔـت
الطٔقت جٔت صٔٗٔ.

الٖٙق المااويت زيف الديف محمدت التيسير بارح ال امَ الصغيرت الرياضت مكتلة انماـ التافعيت ٜٔٛٛت الطٖقت جٔت ص.ٜٗ
ال (ٖٚالمااويت زيف الديف محمدت فيض القدير ارح ال امَ الصغيرت مصرت المكتلة التجارية الكلرىت ٖٔ٘ٙت الطٔقت جٔت
ص .ٕٜٓالزليديت محمد لف محمدت إتحاف السادة المتقين بارح إحياء عموم الدينت ليروتت مؤسسة التاري العرليت ٜٜٗٔـت
الد.طقت جٔت صٕ٘ٓ.

ال (ٖٛالليهقيت أحمد لف الحسيفت المدخل عمر السنن الكبرىت تحقيؽ :محمد ضياء الرحمفت الكويتت دار الخمفاء لمكتاب انسالميت
الد.تقت الد.طقت جٔت صٕ.ٔٙ

الٖٜق السخاويت محمد لف علد الرحمفت المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث الماتيرة عمر األلسنةت تحقيؽ :محمد
عثمافت ليروتت دار الكتاب العرليت ٜ٘ٔٛت الطٔقت جٔت ص.ٜٙ

الٓٗق الرازيت ألو حاتـ علد الرحمف لف محمدت ال رح والتعديلت ليروتت دار إحياء التراث العرليت ٕٜ٘ٔت الطٔقت جٗت ص.ٖٔٛ
الٔٗ( الذهليت محمد لف أحمدت ميزان العتدال في نقد الر الت تحقيؽ :عمي محمدت ليروتت دار المعرفةت ٖٜٔٙت الطٔقت جٔت

ص .ٕٗٚالدارءطايت عمي لف عمرت الضعفاء والمتروكونت تحقيؽ :علد الرحيـ القتقريت المدياة الماورةت مجمة الجامعة
انسالميةت ٗٓٗٔهػت الد.طقت جٔت صٔ.ٕٙ

الٕٗق السلكيت عمي لف علد الكافيت اْلبياج في ارح المنياجت ليروتت دار الكتب العمميةت ٜٜ٘ٔـت الد.طقت جٖت ص.ٔٛ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سامزَ العنزٍ
الٖٗ( السخاويت احجولة المرضيةت جٔت ص ٗٓٔ .المال ءاريت عمي لف سمطاف محمدت األسرار المرفوعة في األخبار
الموضوعةت تحقيؽ :محمد الصلاغت ليروتت دار احمااةت الد.تقت الد.طقت جٔت ص ٗ.ٛ

الٗٗق الغماريت المداويت جٔت صٖٕ٘.
ال٘ٗق الحميقاايت علد الوهاب لف محمدت الخالف مفيومو وحكمو وأنواعوت ٖٕٔٓـت عمى موءع .www.islamtoday.net
الٗٙق التاطليت إلراهيـ لف موسىت الموافقاتت تحقيؽ :ألو عليدة متهور لف حسفت د.ـت دار الف عفافت ٜٜٔٚت الطٔقت ج٘ت
ص .ٖٜٔ

ال ٗٚق مسيلة المصولة والمخطئة تقوـ عمى :هؿ كؿ مجتهد مصيب أـ أف المصيب فيها واحد وما عداه مخطف؟ وفي المسيلة آراء
كثيرة تاضوي تحت رأييف متهوريف احوؿ :رأي المصولةت والثااي :رأي المخطئةت وسلب الخالؼ اختالفهـ في مسيلة أخرى
هي :هؿ هلل تعالى حكـ واحد معيف في كؿ مسيلة فمف وصمه مف المجتهديف كاف مصيلا ومف لـ يصمه كاف مخطئات أـ أف

حكـ اهلل تعالى فيما يسوغ االجتهاد فيه مف الظايات هو ما وصؿ إليه كؿ مجتهدت وأف كؿ مجتهد مصيب .وءد ذهب

الجمهور إ لى أف هلل تعالى في كؿ مسيلة حكما معياا عاده وأف المجتهد يلحث في احدلة ويقصد إصالة الحؽ فنف أصاله
فهو المصيب وله أجراف وهذا في عمـ اهلل ومف أخطيه فهو مخطف وله ثواب واحد .الزحيميت محمدت الوجيز في أصوؿ

الفقهت دمتؽت دار الخيرت د.تت الطٖقت جٕت ص ٕٖٗ وما لعدها.
الٗٛق الروكيت نظرية التقعيد الفقييت ص ٖٕ٘.

الٜٗق الف علد اللرت يوسؼ لف علد اهللت امَ بيان العمم وفضموت تحقيؽ :ألو احتلاؿ الزهيريت السعوديةت دار الف الجوزيت
ٜٜٗٔت الطٔقت جٕت ص ٕٕ.ٜ

الٓ٘ق الف حزـت عمي لف أحمدت اْلحكام في أصول األحكامت تحقيؽ :أحمد محمد تاكرت ليروتت دار اعفاؽ الجديدةت الد.تقت
الد.طقت ج٘ت ص ٗ.ٙ

الٔ٘ق التوكاايت محمد لف عميت فتح القديرت دمتؽت دار الف كثيرت ٗٔٗٔهػت الطٔقت جٔت ص ٖٕٗ.
الٕ٘ق الخطاليت حمد لف محمدت أعالم الحديث في ارح صحيح البخاريت تحقيؽ :محمد لف سعد آؿ سعودت السعوديةت جامعة أـ
القرىت ٜٔٛٛت الطٔقت جٔت ص .ٕٜٔ

الٖ٘ق مقاؿ لمتي علد اهلل حسف آؿ التي لعاواف الحديث اختالؼ أمتي رحمة ال أصؿ له ومعااه اير صحيحق ماتور في صحيفة
اللالد السعوديةت العدد ٘ٔٚت لتاري ٖٔٙٚ/ٙ/ٕٙهػ.

الٗ٘ق احللاايت سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعةت جٔت صٔٗٔ.
ال٘٘ق الفوزافت صالح لف فوزافت ارح كتاب األصول الستة لمايخ محمد عبد الوىابت القاهرةت دار عمر لف الخطابت ٕٓٓٛت
الطٔقت ص  ٔٚوما لعدها.

ال٘ٙق الف حزـت اْلحكام في أصول األحكامت ج٘ت صٗ.ٙ
ال (٘ٚالتوكاايت فتح القديرت جٔت صٖٕٗ.
ال٘ٛق المقلميت صالح لف مهديت العمم الاامخ في إيثار الحق عمر اآلباء والماايخت مصرت د.فت ٖٔٔٛهػت الطٔقت ص.ٖٜ٘
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ال (ٜ٘المقلميت العمم الاامخت ص ٗ.ٖٜ
الٓٙق الف علد اللرت امَ بيان العمم وفضموت جٕت ص ٕٓ.ٜ

الٔ (ٙمسمـت كتاب :العمـت لاب :الاهي عف اتلاع متتاله القرآف والتحذير مف متلعيه والاهي عف االختالؼ في القرآفت رءـ الحديث:
ٕٙٙٙت جٗت صٖٕ٘ٓ.

الٕٙق الف مفمحت محمدت اآلداب الارعية والمنح المرعيةت د.ـت عالـ الكتبت الد.تقت الد.طقت جٔت ص ٖٗٔ وءاؿ عاه :حديث
حسف .السيوطيت علد الرحمفت امَ األحاديثت الدـ :دفت الد.تقت الد.طقت ت ءاؿ :وفيه الجراح لف وكيع ءاؿ الدارءطاي:

ليس لتيءت وءاؿ في الدرر :ساده ضعيؼت وءاؿ السخاوي :ساده ضعيؼ ولكف له تواهدت جٕٔت ص .ٚٙ

الٖٙق الف كثيرت إسماعيؿ لف عمرت تفسير القرآن العظيمت تحقيؽ :محمد حسيفت ليروتت دار الكتب العمميةت ٜٔٗٔت الطٔقت
جٗت صٖ .ٙالقرطليت محمد لف أحمدت ال امَ ألحكام القرآنت تحقيؽ :أحمد اللردواي و إلراهيـ اطفيشت القاهرةت دار

الكتب المصريةت ٜٗٔٙت الطٕقت جٚت ص ٓ٘ٔ.

الٗٙق الف العرليت محمد لف علد اهللت أحكام القرآنت ليروتت دار الكتب العمميةت ٖٕٓٓـت الطٖقت جٔت ص ٔ.ٖٛ
ال٘ٙق السلكيت اْلبياجت جٖت ص.ٔٛ
ال (ٙٙاللخاريت صحيح البخاريت كتاب :الصالةت لاب :الصالة لماىت رءـ الحديثٔٓٛٗ :ت جٕت صٖٗ.
ال (ٙٚألو داودت السننت كتاب :المااسؾت لاب :الصالة لماىت رءـ الحديثٜٔٙٓ :ت جٕت ص .ٜٜٔوالحديث صححه احللاايت
صحيح ساف ألي داودت جٔت صٓ٘٘.

الٙٛق الطلريت محمد لف جريرت امَ البيان وتأويل القرآنت تحقيؽ :علد اهلل التركيت د.ـت دار هجرت ٕٔٓٓت الطٔقت ج٘ت صٓ٘.ٙ
ال (ٜٙالاوويت يحيى لف ترؼت المنياج ارح صحيح مسممت ليروتت دار إحياء التراث العرليت ٕٖٜٔت الطٕقت ج٘ت ص ٕٗٓ.
الٓٚق الف تيميةت م موع الفتاوىت جٕٕت ص .ٗٓٚ
الٔٚق عوامهت محمدت أدب الختالف في مسائل العمم والدينت ليروتت دار اللتائر انسالميةت ٜٜٔٚت الطٕقت ص .ٜٛ
الٕ (ٚالخطاليت أعالم الحديثت جٔ:ت ص ٕٕٓ.
الٖٚق الف علد اللرت امَ بيان العممت جٕت ص .ٜٜٓ
الٗ (ٚالخطاليت أعالم الحديثت جٔت ص ٕٕٕ.
ال٘ٚق الاوويت المنياج ارح مسممت جٔٔت ص ٕ.ٜ
ال (ٚٙالخطاليت أعالم الحديثت جٔت ص ٕٕٓ.
الٚٚق فياضت الختالف الفقييت عمى موءع www.manaratweb.com
الٚٛق التاطليت الموافقاتت ج٘ت ص .ٚٙ
الٜٚق الفوزافت ارح األصول الستةت ص ٔٛ
الٓٛق الف تيميةت أحمد لف علد الحميـت م موع الفتاوىت تحقيؽ :علد الرحمف لف محمدت المدياة الماورةت مجمع الممؾ فهد لطلاعة
المصحؼ التريؼت ٜٜ٘ٔق الد.طقت جٕٕت ص ٕٗ٘.
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الٔ (ٛاحللاايت سمسمة األحاديث الضعيفةت جٔت ص ٔٗٔ.ٕٔٗ-
الٕ (ٛالخطاليت أعالم الحديثت جٔت ص ٕٕٔ.
الٖٛق المااويت فيض القديرت جٔت ص .ٕٜٓ

الٗٛق الف عالديفت محمد أميف لف عمرت رد المحتار عمر الدر المختارت ليروتت دار الفكرت ٕٜٜٔـت الطٕقت جٔت ص .ٙٛ
وياظر :التاطليت الموافقاتت ج٘ت ص ٘.ٚ

ال٘ (ٛآؿ التي ت محمد لف إلراهيـت فتاوى ورسائل سماحة الايخ محمد بن إبراىيم بن عبد المطيف آل الايخت جمع وترتيب
محمد لف علد الرحمفت المكة المكرمة :مطلعة الحكومةت ٖٜٜٔت الطٔقت جٕت ص ٕٔ.

الٛٙق الف تيميةت م موع الفتاوىت جٗٔت ص .ٜٔ٘

ال (ٛٚالف القيـت محمد لف أب لكرت إعالم الموقعينت تحقيؽ :محمد علد السالـت ليروتت دار الكتب العمميةت ٜٜٔٔت الطٔقت
جٕت ص  ٕٜٔوما لعدها.

الٛٛق اللخاريت صحيح البخاريت كتاب :العمـت لاب :كتالة العمـت رءـ الحديثٔٔٗ :ت جٔت ص ٖٗ.
الٜٛق الخطاليت أعالم الحديثت جٔت ص .ٕٔٛ

الٜٓق الف حجرت أحمد لف عميت فتح الباري ارح صحيح البخاريت ليروتت دار المعرفةت ٖٜٔٚق الد.طقت جٔت ص .ٕٜٓ
الٔ (ٜاللخاريت صحيح البخاريت كتاب :العمـت لاب :كتالة العمـت رءـ الحديثٔٔٗ :ت جٔت ص ٖٗ.
الٕٜق الخطاليت أعالم الحديثت جٔت ص .ٕٔٛ-ٕٔٚ

الٖٜق الف حجرت فتح الباريت جٔت ص ٕٜٓت جٛ:ت ص ٖٗٔ.
الٗ (ٜالف علد اللرت امَ بيان العممت جٕت ص ٔٓ.ٜ
الٜ٘ق المااويت فيض القديرت جٔت ص .ٕٜٓ

الٜٙق المصدر السالؽ افسه .وياظر :المال ءاريت األسرار المرفوعةت جٔت ص ٘.ٛ

الٜٚق ألو اعيـت أحمد لف علد اهللت حمية األولياء وطبقات األصفياءت مصرت دار السعادةت ٜٗٔٚق الد.طقت جٙت ص ٕٖٖ.
ال (ٜٛياظر عمى سليؿ المثاؿ :عوامةت أدب الختالفت ص ٓ ٙوما لعدها .الف ليهت أدب االختالؼت عمى موءع www. said.
 .netزيدافت االختالؼ في التريعة انسالميةت عمى موءع drzedan.com.

الٜٜق السلكيت اْلبياجت جٖت ص .ٜٔ

الٓٓٔق الذهليت محمد لف أحمدت سير أعالم النبالءت د.ـت مؤسسة الرسالةت ٕٔٓٓق الد.طقت جٓٔت ص .ٔٚ
الٔٓٔق الف علد اللرت امَ بيان العممت جٔت ص ٘.ٚٚ
الٕٓٔق عوامةت أدب الختالفت ص .ٚٛ
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